Andrews University

Digital Commons @ Andrews University
Dissertations

Graduate Research

2006

Socioeconomic Characteristics as Factors of Academic Success
on the Exame Nacional de Cursos Among Undergraduate
Students of Selected Study Programs in Brazil
Josmar Sionti Arrais de Matos
Andrews University

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.andrews.edu/dissertations
Part of the Education Economics Commons, and the Higher Education Commons

Recommended Citation
Arrais de Matos, Josmar Sionti, "Socioeconomic Characteristics as Factors of Academic Success on the
Exame Nacional de Cursos Among Undergraduate Students of Selected Study Programs in Brazil" (2006).
Dissertations. 198.
https://digitalcommons.andrews.edu/dissertations/198

This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate Research at Digital Commons @
Andrews University. It has been accepted for inclusion in Dissertations by an authorized administrator of Digital
Commons @ Andrews University. For more information, please contact repository@andrews.edu.

Thank you for your interest in the

Andrews University Digital Library
of Dissertations and Theses.

Please honor the copyright of this document by
not duplicating or distributing additional copies
in any form without the author’s express written
permission. Thanks for your cooperation.

Andrews University
School of Education

SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS AS FACTORS OF
ACADEMIC SUCCESS ON THE EXAME NACIONAL DE
CURSOS AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS
OF SELECTED STUDY PROGRAMS IN BRAZIL

A Dissertation
Presented in Partial Fulfillment
of the Requirements for the Degree
Doctor of Philosophy

by
Josmar Sionti Arrais de Matos
May 2006

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

UMI Number: 3234100

Copyright 2006 by
Matos, Josmar Sionti Arrais de

All rights reserved.

INFORMATION TO USERS

The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy
submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and
photographs, print bleed-through, substandard margins, and improper
alignment can adversely affect reproduction.
In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript
and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized
copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion.

®

UMI
UMI Microform 3234100
Copyright 2006 by ProQuest Information and Learning Company.
All rights reserved. This microform edition is protected against
unauthorized copying under Title 17, United States Code.

ProQuest Information and Learning Company
300 North Zeeb Road
P.O. Box 1346
Ann Arbor, Ml 48106-1346

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

©Copyright by Josmar Sionti Arrais de Matos 2006
All Rights Reserved

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS AS FACTORS OF
ACADEMIC SUCCESS ON THE EXAME NACIONAL DE
CURSOS AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS
OF SELECTED STUDY PROGRAMS IN BRAZIL

A dissertation
presented in partial fulfillment
of the requirements for the degree of
Doctor of Philosophy

by
Josmar Sionti Arrais de Matos

APPROVAL BY THE COMMITTEE:

Chair: James A.Tucker

Dean, School of Education
James R. Jeffery

Member: Hmsdale Bernard

Member:

External: Karen Stockton-Chilson

Date approved

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

ABSTRACT

SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS AS FACTORS OF
ACADEMIC SUCCESS ON THE EXAME NACIONAL DE
CURSOS AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS
OF SELECTED STUDY PROGRAMS IN BRAZIL

by
Josmar Sionti Arrais de Matos

Chair: James Allan Tucker

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

ABSTRACT OF GRADUATE STUDENT RESEARCH
Dissertation

Andrews University
School of Education
Title: SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS AS FACTORS OF ACADEMIC
SUCCESS ON THE EXAME NACIONAL DE CURSOS AMONG
UNDERGRADUATE STUDENTS OF SELECTED STUDY PROGRAMS IN
BRAZIL
Name of researcher: Josmar Sionti Arrais de Matos
Name and degree of faculty chair: James A. Tucker, Ph.D.
Date completed: May 2006

Problem
This study investigated the possible relationships among socioeconomic
characteristics as factors influencing the success levels of Brazilian students. Data were
provided by the 2002 Exame Nacional de Cursos [National Examination of Study
Programs], or ENC, in five cursos. For this study, the following programs, representing
three levels of prestige, were selected: low (Modem Letters and History), middle (Law),
and high (Medicine and Dentistry). The purpose was to gain a deeper understanding of
the issues associated with relationships among various socioeconomic characteristics, as
well as to gain a more global understanding of the implications of the socioeconomic
process as a whole. The following variables were selected: gender, socioeconomic status
(family income), parents’ education, and race/color.
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Method
I used the Statistical Package for the Social Sciences, or SPSS, with an emphasis
in the AnswerTree module. Probability-concepts were also used, along with bidimensional graphic representation and analysis. Students were designated as belonging
to one of two groups: (a) the high score group, or students who obtained a general score
above the 75th percentile on the ENC, and (b) the low score group, or students who
obtained a general score below the 25th percentile on the ENC.
Results
This study demonstrated that both the AnswerTree test and the Probability
calculations point to similar conclusions: (a) Race is not a significant variable to define
either low or high scores, with the one exception being for Mulattos in Medicine; (b)
gender, family income, and parents’ education are significant for both low and high
scores for low prestige cursos', (c) family income and parents’ education are significantly
associated with middle prestige careers; and (d) none of the independent variables are
related to low or high scores for high-prestige careers.
Conclusion
More privileged students tend to get higher scores in low-prestige cursos. Less
privileged students tend to get lower scores in low-prestige cursos. Public high-school
students tend to choose low-prestige cursos and students from private high-schools tend
to choose high-prestige cursos. The selection process excludes those who are not as well
prepared for the entrance exam (vestibular) and those from lower socioeconomic levels
are not as well prepared.
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CHAPTER 1

INTRODUCTION

Educational and professional success are intimately related themes in many parts
of the world (Agudelo Mejia, 2002; Benitez & Paya, 1995; Ibarrolla, 1998; Islas, 2000;
Izquierdo, 2000). In Latin American countries—particularly in Brazil—the quality of the
educational process has been considered the Achilles’ heel of achieving effective social
development (Avila, 2000; Gallart, 2001; Gallart & Moreno, 1994). The Ibero-American
Organization for Education, Science, and Culture (OEI), for example, has focused on
education and development issues in its pragmatic way, suggesting the adoption of
important components of social insertion, or inclusion (OEI, 2003/2004). Political
scientist Abranches (2003) analyzed the educational issue and its relationship to social
inequality in Brazil. Abranches asserts that, in the Brazilian case, this “inequality has
color, gender, and age” considerations caused by the difficulty of access to formal
education (p. 1).
In an attempt to explain the Brazilian ranking in the Human Development Index
(IDE), the Technological Achievement Index (IRT), and the International Program of
Student Assessment (PISA), Lessa (2003) makes the following statement:
The explanation is that the country has not been able to overcome the basic problem
of educational instruction. The Brazilian [who is] 15 years or older has attended
school only 4.9 years, compared to the 8.8 years of the Argentinean and the 7.2 years
of the Mexican. Only 3.4% of undergraduate students register in science courses,
compared to 12% in Argentina and 13.2% in Chile, (p. 4)

1
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2

Paulo Freire (1967, 1970, 1992), the internationally known Brazilian educator,
has called attention to the importance of an educational and social consciousness that
would promote the true participation of the population in its own destiny. Education,
according to Freire, should constitute the key to personal and professional growth and,
consequently, to the development of the awareness that each individual has a role in
society:
Refuting the image of students as empty containers into which information is poured,
he [Freire] promotes . . . the idea of education as an interactive, reflexive, and
dynamic process integrating and enriching the foundation of the student’s knowledge
and experience, (as cited in Rohmann, (2000), p. 170)

Background of the Study
Inequality—in its socioeconomic, cultural, and educational manifestations—has
been determined to be a significant characteristic of Brazilian society (Cimadamore,
2004; Henriques, 2004; IBGE, 2002; Schwartzman, 2003). According to Pochmann
(2004),
Brazil has been ever more identified as an international reference country as far as
inequality is concerned, marked by a national contradiction. However, among the 10
top world economies, it stays among the four worst wealth distribution nations. It
belongs to the six largest food export countries, but keeps a significant part of its
population hungry, (p. 75)
As a result, at the beginning of the 21st century, dealing with inequality is one of
Brazil’s greatest challenges. Mercadante (2004), senator and government leader in the
senate and congress, affirmed that “Brazil is deeply unequal and structurally unfair. We
are one of the most unequal in the planet and this inequality has been a permanent
characteristic of one economic and social structure” (p. 37). In order to face challenges,
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an effective leadership process must emphasize changes in the status quo (Kotter, 2000;
Kouzes & Posner, 1997).
Although 95.7% of Brazilian children from ages 7 to 14 attend school, the actual
time that the Brazilians spend in the classroom averages only about 6 years. The average
level o f education of the poor is only 3 years, whereas among the 25% richest population
it is 10 years (Henriques, 2004). Consequently, the level of illiteracy in the adult
population is 13.3% (IBGE, 2000). These inequalities are reflected in all educational
levels, especially at the undergraduate level. Educational programs, such as the
Financiamento Estudantil (FIES) [Student Financing] and Universidade para todos
(ProUni) [University for all], attempt to compensate for this disparity.
Analyses related to the proportion of undergraduate students in instituigdes de
ensino superior (IES), or institutions of higher education, in the high socioeconomic
strata of society yield ambiguous results (O Estado de Sao Paulo, 2003; Schwartzman,
2003; Souza & Sato, 2003). The results of the analyses concerning the ratio of wealthy to
poor students vary and appear to depend on two factors: (a) the source of the data and (b)
the methodological approach.
Schwartzman (2003) and Araujo and Araujo (2003) debated the issue of
inequality with regard to access to higher education, with a special focus on race. On the
one hand, the non-White population—Blacks, Browns, and Indios—constitutes
approximately 46% of the total population, yet it accounts for only 20% of the students in
undergraduate programs. On the other hand, the White population constitutes 54% of the
total population, yet it accounts for 80% of the students in undergraduate programs.
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These data appear to confirm a clear discrepancy in terms of access of non-Whites to
higher education.
Until recently, sociological surveys about education in Brazil focused on the
analysis of the racial component and its effect on the distribution of educational
opportunities among different racial groups of the population. As educators have begun
to conduct research about racial bias in education, this focus has changed. Researchers
have discovered, for example, that racist content exists in textbooks and in the curriculum
(Rosemberg, Bazilli, & Silva, 2003). Such content promotes a negative racial identity for
Blacks, thereby reinforcing a stereotyped and prejudicial image (Hasenbalg & Silva,
1990).
More-recent sociological literature about race relations has emphasized the role of
education in the processes of the social mobility of Whites and non-Whites. These studies
suggest that two mobility trends of color groups exist. The first trend indicates that, at a
comparable socioeconomic level, Blacks and Browns obtain lower-quality education than
do Whites. The second trend indicates that the school experience has little positive effect
on the degree to which Blacks and Browns enter the marketplace and generate income
(Hasenbalg & Silva, 1998; Hasenbalg, 1992; Hasenbalg & Silva, 1990).
In addition to considering racial inequality, when discussing education in Brazil,
one must also take gender issues into account. According to Fussel and Gauthier (2003),
gender inequality begins during the earliest years of formal education. Gender-related
studies report an increase in the number of women 30 years old and younger being
admitted into educational institutions, thereby reversing a previously unfavorable
situation for women (Medici, 1989). This fact reveals a change in the behavior-pattem of
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Brazilian families with regard to the formal education of their children, especially during
recent decades.
Rosemberg (1994, 2001) and others (Burke, 1989; Richardson & Woodley, 2003;
Weis, 2001; Wilson & Boldizar, 1990) assert that understanding formal education begins
with understanding the relationship between gender and school performance and its effect
on other social issues. Currently, for example, school attendance of women is higher
than that of men (Beltrao, 2002; Gois, 2006; Hasenbalg & Silva, 1998). In many cases,
this increase in female attendance occurs chiefly among the less privileged social classes,
where there exists the need to gain training at a younger age in order to enter the
workforce earlier in life.
During the past several decades, a number of economic studies regarding the
evolution of education draw attention to the educational demand found in family groups.
In these cases, the variables related to the demand for education are family income and
the cost faced by the families to maintain their children in the school, especially among
poorer families.
Educational sociologists believe that the inequalities in Brazilian society are the
result of several factors, such as the worrisome quality of the Brazilian education and its
failure to reverse the reality of exclusion (O Estado de Sao Paulo, 2003). According to
Saviani (1991), these inequalities in the Brazilian educational system as well as unstable
sociopolitical development could be understood in the light of a long history of
colonization and exploitation of the nation.
Literature dealing with the social discrepancies in various aspects of Brazilian
higher education is abundant. Such studies indicate that higher education seems to
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reproduce perverse components that contribute to the unbalanced participation of the
Brazilian citizens in society (Reis & Schwartzman, 2002). The result could be described
as the reproduction of the poverty cycle, especially with regard to the lack of availability
of social opportunities to enter and remain in a university (Barreto, 1996; Bergamo, 2003;
Bruschini, 1996; Constantino, 2003; Gatti, Silva, & Esposito, 1996; Gois, 2003; Leal &
Souza, 2003; Madeira, 1996; Pinto, 1996; Sato, 2003; Silva & Davis, 1996; Soares, 2003;
Torres, 2003; Vianna, 1996; Weinberg, 2003; Zibas, 1996).

Statement of the Problem
In spite of the diversity and complexity of Brazilian higher education, the
Brazilian government mandates the use of a single and centralized instrument to evaluate
the system. Among the other evaluations of higher-education in Brazil is an assessment
system that existed until 2004, the Exame Nacional de Cursos (ENC) [National Exam of
Study Programs], popularly known as Provao, or big exam, which was the most
recognized—and controversial—Brazilian educational assessment. As an instrument, the
ENC uses a survey-type questionnaire designed to obtain students’ perceptions on such
issues as socioeconomic profile, didactic and pedagogical styles, cultural information,
future expectations, physical resources and facilities, curricular structure, and faculty
performance.
A thorough review of the dissertation abstracts maintained by the CAPES
Foundation (CAPES, 2003), which includes approximately 185,000 titles, confirms that
there are no specific theses or dissertations about the ENC.
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Purpose of the Study
The purpose of this study was to examine the relationship between selected
socioeconomic characteristics among Brazilian students of higher-education institutions,
and to compare the resulting scores reached on the 2002 Exame Nacional de Cursos
(ENC) [National Exam of Study Programs]. The socioeconomic characteristics selected
for this study are gender, socioeconomic status, parents’ education, and race/color.
Research (Connell, 1994) and journalistic critiques and political discourses
support the common sense that academic performance is related to an individual’s
position in the socioeconomic matrix (Costa, 1990; IPEA, 2001; Matsuura, 2004).
According to Schwartzman (2003), common sense says that White students who have a
higher socioeconomic status and have attended private educational institutions at the
elementary and middle-school levels would ultimately get higher scores.
In the search for a deeper understanding of the issues involved, as well as of the
process as a whole, I chose to examine five cursos: Medicine, Dentistry, Law, Modem
Letters, and History. Because social and economic inequalities are significant traits of
the Brazilian society, I selected the following socioeconomic characteristics as variables
to represent an accurate picture of social inequality: gender, socioeconomic status,
parents’ education, and race/color. As confirmed by extensive literature, these variables
are relevant and have a profound impact upon student high scores in higher education
(Araujo & Araujo, 2003; Barroso & Mello, 1975; Blay, 1990; Cameiro, 1994; Connell,
1995; Folha de Sao Paulo, 2004; Gois, 2003; Gois, 2006; Ortega, 2001; Sampaio, 2000;
Schwartzman, 2003, 2003; Silva, 2003).
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Significance of the Study
In general, sociological studies such as this one are useful for three public sectors
at the national and municipal levels:
1. Governmental institutions. This analysis of educational data regarding the
performance o f Brazilian students, provides information that allows government
educational agencies to become aware of and debate the necessity of social inclusion
policies.
2. Institutions o f higher education. The practical application of the knowledge
gained from this study provides the basis for the continuous improvement of academic
programs, entry exams and other selection systems, didactic/pedagogic methods, and
other qualitative factors.
3. General public. The results of this study could be used to help the public to
understand important aspects that have an impact on education, as well as to determine
whether public and private economic resources have been properly allocated and used.

Research Questions
I propose to address the following questions in this study:
1. Is there a statistically significant relationship between the selected
socioeconomic variables and academic high scores, as measured by the highest individual
scores on the five programs selected from the 2002 National Exam of Study Programs?
If so, which socioeconomic variables are most related to high scores?
2. Is there a statistically significant relationship between the selected
socioeconomic variables and low scores, as measured by the lowest individual scores on
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the programs selected from the 2002 National Exam of Study Programs? If so, which
socioeconomic variables are most related to low scores?
3. Are students from privileged backgrounds (financial and educational, among
others) more likely to achieve better scores on the ENC1
4. Are higher-education students in Brazil more likely to choose a program of
study or curso according to their socioeconomic group profile?

Methodology
Beginning with the 19th century, educational surveys in Brazil concentrated on
three main areas: psycho-pedagogic orientation, sociologic emphasis, and economic
approach (Campos & Favero, 1996; Gouveia, 1976). This study has focused on the latter
two areas by analyzing the scores achieved on the 2002 ENC in function of the students’
socioeconomic characteristics.
This study uses secondary official data taken from the Brazilian government
Ministry of Education. The use of secondary data has been a common source for other
studies, as stated by Wang, Sedranski, and Jinn (1992).
In order to accomplish the intended objectives, I chose the quantitative-research
approach, using the statistical analysis program called Statistical Package for the Social
Sciences, or SPSS (Corporate SPSS, 1983, 1990; Cronk, 1999; Field, 2005; Norusis,
1997), with emphasis on the AnswerTree module (Karalic, 1992; Magerman, 1995;
SPSS, 1998). Through segmentation, this module specifically helps in determining the
statistically significant groups. Using the Automatic Interactive Detection, or AID,
AnswerTree searches hierarchical and exploratory analyses in order to identify
homogeneous sub-groups within the same level and with a common profile. Although it
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has been widely used in many other parts of the world, AID is relatively novel and
unusual to the scientific field in Brazil. Complementing the analysis, I also used
probability-concepts (segmented and combined), which, along with bi-dimensional
graphic representation and analysis, are particularly suitable for this study. The research
and analysis technique employed are descriptive statistics.
In this study, I focused on the statistically significant relationship between student
performance and the selected socioeconomic characteristics. In an attempt to define
factors of success, I used a specific approach of percentage points. The level of success
is related to the academic performance achieved by the participants of the 2002 ENC,
according to their individual scores and by curso. In this context, high scores are linked
•

•

•

th

to participants who obtained a general score above 75 percentile, whereas low scores are
linked to participants who obtained a general score below 25th percentile.
The 115,592 students registered in their senior year constitute the scope of this
study. These students were examined by the 2002 ENC, within the five selected cursos.
I used student answers to the sociocultural section of the ENC as the data-source.

Definition of Terms
Some terms and acronyms that occur in this study have specific meanings and are
defined as follows:
Administrative category: The administrative category of academic and
institutional activities falls into two levels: (a) public, which includes federal, state, and
municipal sectors, and (b) private, which includes commercial, philanthropic, community
and religious sectors.
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American Association for Higher Education (AAHE): The independent
organization that seeks the development, promotion, and empowerment of higher
education. The AAHE is primarily dedicated to social, democratic, and interracial issues.
Automatic Interactive Detection (AID): The statistical module that performs
hierarchical and exploratory analyses in an attempt to identify sub-groups within a given
population, which are homogeneous in level and are of a common profile.
Biological health sciences: See field-of-study cursos.
Bolsa-familia [family financial aid]: Benefits families with financial help, under
the condition that their children are kept in school.
Brazil: The largest country in South America, with an area of 8,514,876,599
square kilometers. The current population is around 180,000,000. Historical note:
Portuguese started the exploration on April 22, 1500. Early names for the territory were
Pindorama (Native name before 1500); Ilha de Vera Cruz (1500); Terra Nova (1501);
Terra dos Papagaios (1501); Terra de Vera Cruz (1503); Terra de Santa Cruz (1503);
Terra Santa Cruz do Brasil (1505); and Terra do Brasil (1505). The origin of the modem
name, Brazil, adopted in 1527, is of indefinite origin. It may derive from pau brazil, the
name of a native tree with reddish wood, or it may have its origins in the bresail,
meaning blessed land.
Brazilian government: Although the federal government is divided into three
branches-executive, legislative, and judiciary-in this study, the term usually refers to the
actions of the executive level. The executive branch encompasses the Ministry of
Education (MEC), the entity that is germane to this study.
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Brazilian legislation: This is the set of norms and formal rules that regulate and
determine social contract, particularly the Brazilian constitution, decrees, laws,
provisional measures, governmental orders, and resolutions.
CesgranRio Foundation: Established by 10 public and private universities, this
organization is located in Rio de Janeiro.
Conselho Federal de Educagao (Federal Council of Education; CFE): The
deliberative department that interprets educational norms, which are then authorized by
the Minister of Education. Currently the name is Conselho Nacional de Educagao
(National Council of Education) or CNE.
Cotas'. The program for ethnic minorities, such as Blacks and Indios, to go to
public universities.
Cursos: In Brazilian higher education means a specific study program (BA or
BSc level) involving a curriculum or set of disciplines with the objective of preparing the
student to become a professional of a given curso. For example, Curso de Medicina
(equivalent to School o f Medicine) prepares the student to become a physician; Curso de
Historia prepares the student to become a History teacher. Different cursos may require
different number o f semesters or years. For example, Curso de Medicina demands 12
semesters / 6 years, whereas History may demand only 6 semesters / 3 years. Since a
proper single word in English was not found, the original term curso was not always
translated.
Elementary education: See levels of education II.
Estimated / projected population: Refers to the expected results from
demographic studies, after taking into consideration birth, mortality, and migration.
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Exame Nacional de Cursos (National Exam of Study Programs; ENC): Popularly
known as provao, or big exam, is a higher-education assessment tool that has been
administered to students since 1996. The ENC is the most recognized and widely
debated educational assessment in Brazil.
Federal system of education: Is constituted by the following entities:
universities, university-centers, integrated colleges, colleges, and institutes.
Field-of-study programs: Field-of-study programs (or cursos) fall into two
major categories. The first major category is biology and health sciences. In this study, I
have focused on the subcategories of general Medicine and Dentistry. The second major
category is humanities and social sciences. In this study, I have focused on Law, Modem
Letters, and History.
Financiamento Estudantil (Student Grants; FIES): The educational program that
aids needy students in financing their studies.
Functional illiteracy: The situation in which a person is not able to use reading
or writing in order to comply to the expectations in his/her social context and therefore is
unable to keep on learning and developing throughout life.
Fundagao Carlos Chagas (Carlos Chagas Foundation; FCC): Created in 1964
and located in Sao Paulo, is often responsible for academic selective-processes (entry
exams), human resources, and official public or private examinations.
Gender: The behavioral, social, or psychological traits typically associated with
one of the sexes, male or female.
General score: The average score between the objective and descriptive parts of
the ENC.
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Higher education: See levels of education II.
Humanities: See field-of-study programs.
Immigrants: For the purpose of this study, the word refers only to large groups
of people from specific nationalities—other than the Portuguese—who immigrated into
Brazil. These groups consisted of Spaniards, Italians, Jews, Germans, Arabs, and
Japanese. Their immigration occurred primarily during the last decade of the 19th century
and prior to World War I, from 1908 to 1914.
Indice de Desenvolvimento Humano (Index of Human Development; IDH)\
Created in 1990, takes into consideration the income, longevity, and education, and
surpasses the limitations of an analysis based only on the GDP (Gross Domestic Product).
According to the 2001 1DH, the USA ranked seventh in the world; Brazil, sixty-fifth.
indice deRealizagao Tecnologica (Index of Technological Achievement; IRT):
Ranks 72 countries in relation to the development and use of technology.
Instituigao de Ensino Superior (Higher Education Institution; IES): See levels of
education.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (Brazilian Institute of Geography
and Statistics; IBGE): The primary provider of data and statistical information regarding
the country. An institution of the federal administration, the IBGE is linked to the
Ministry of Planning, Budget, and Management and serves to disseminate demographic,
cartographic, geographic, and environmental information. Almost all statistical data
regarding the Brazilian population are based on the information given by the IBGE, with
special attention to the latest demographic census (2000) and in the indexes of living
standards.
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Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (Am'sio
Teixeira National Institute of Educational Studies and Research; INEP): Was created in
1937 as the National Institute of Pedagogy and was later renamed the National Institute
of Pedagogic Studies. Since 1972, the organization adopted the name of National
Institute of Studies and Educational Research. INEP endeavors to analyze the
educational situation o f Brazil; the data form the basis for the political decisions in the
field o f education.
Jesuits: Members of a religious order and educational system who came to Brazil
in 1549, and brought with them the European scholastic model. Under the Jesuits,
teaching was divided into two levels. The first was the elementary level, consisting of 6
years of schooling. Rhetoric, the humanities, and grammar formed the core of the
elementary level. The second level was the superior level, consisting of 3 years of
schooling. Logic, morals, physics, mathematics, and metaphysics formed the basis of the
superior level. In addition, the Jesuits taught Greek, Latin, and Portuguese as part of the
curricula.
Leadership: Although leadership has been associated with the quality of the one
who occupies an outstanding position, in this study, the expression has the connotation of
the process that involves people and organizations with the goal and purpose of service.
In this study, I use the concepts of the Leadership Program (Andrews University, 2004)
espoused in the Andrews University (Michigan) School of Education, from the concept
developed by the Greenleaf Center for Servant-Leadership (Greenleaf, 1977; Spears,
1998; Spears & Lawrence, 2002). Such a concept was also espoused by The Foundation
for Leadership and Learning (FLL), as well as by the Centro Brasileiro de Estudos em
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Lideranga (Brazilian Center of Studies in Leadership), or CBEL (Marinho and Oliveira,
2005).
Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional (Law of Directives and Bases of
the National Education; LDB): The current LDB was established in 1996 for regulating
and deliberating all issues related to the Brazilian education.
Levels of education I: According to the LDB, Brazilian education is divided into
two levels: (a) basico (pre-school, primary, and middle school), popularly known as
primary, ginasio, colegio, or high school, first and second grade and (b) superior (higher
education).
Levels of education II: Terms also used in this study are as follows:
1. Elementary education indicates the formal and mandatory 8 years of study for
all children (elementary school).
2. Middle education indicates 3 to 4 post-elementary years of study (high school).
3. Higher education indicates all official and formal grades beyond the 11 or 12
preliminary grades of the basic and middle levels of education. Higher education
comprises extension programs, undergraduate studies, 2-year degree, and graduate
programs. In this study, it refers, unless explicitly noted, to the undergraduate level.
Middle education: See levels of education II.
Minimum objective and curricular content: Describes the set of programs and
the emphasis necessary for fulfilling the professional requirements of a specific curso.
Minimum wage: The minimum legal monthly income for Brazilian workers. In
2002, when the data for this study were collected, the minimum wage was R$ 200 per
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month or about 65 US dollars. Because of inflation and the current exchange rate, this
amount has fluctuated between $50 and $80 in US currency.
Ministerio da Educagao (Ministry of Education; MEC): The state department
responsible for the educational policy of the country.
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): Is
composed of 29 countries and is designed to promote development, as well as economic
and social welfare.
Organization of the Ibero-American States for Education, Science, and
Culture (OEI): An international association of federal agencies representing 21
countries.
Pesquisa NacionalporAmostra de Domicttios (National Research of
Domiciliary Sample; PNAD): Is a database of socioeconomic information. PNAD
maintains indexes of living standards. See IBGE.
Prestige: Synonymous with Max Weber’s term “status” (see (Lenski, 1966), cited
in (Stark, 1997). In this study, prestige is thus presented: PC = 1 (lowest prestige) and PC
= 7 (highest prestige).
Private institutions of higher education: The unified group of institutions
maintained and administered by individuals or private legal entities. They are subdivided
in the following categories: private, community-operated, religious, and non-profit.
Programa das Nagdes Unidas para o Desenvolvimento (United Nations
Development Program; PNUD): The main objective of this program is to decrease
poverty. It is present in 166 countries.
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Programa deAvaliagao Institutional das Universidades Brasileiras
(Institutional evaluation program of Brazilian universities; PAIUB): The former system of
Brazilian higher education evaluation.
Programa Universidadepara Todos (University for all Program; ProUni): has
the purpose of granting total or partial scholarships, to college students in private
university institutions, receiving some tax exemptions as they participate in this program
(.MEC, 2006).
Programme fo r International Student Assessment (International Program of
Student Evaluation; PISA): Included 32 countries—29 from the OECD, plus Brazil,
Latvia, and Russia. The goal of PISA is to compare the performance of 15-year-old
students in three subject areas, in the following three phases: reading, in 2000;
mathematics, in 2003, and science, in 2006.
Public institutions of higher education: The unified group of institutions
created, incorporated, or maintained by the public government. They are divided into the
following categories: federal, state-related, and municipal (county-related).
Race/color: The declared personal characteristics based on the following
alternatives: White, Black, Yellow (Asian, including Japanese, Chinese, and Korean),
Brown/Mulatto, and Indios (native Brazilian).
School levels: See levels of education.
Sistema N ational deAvaliagao da Educagao B&sica (National System for the
Assessment of Elementary Education; SAEB): Under the administration of the Ministry
of Education, the SAEB assesses the qualitative level of the final grades of basic
education.
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Sistema Nacional deAvaliagao Institucional da Educagao Superior (National
System of Institutional Evaluation of Higher Education; SIN AES): Is the newest system,
with the purpose to evaluate student’s performance of first and last year. In this new
system there is internal and external evaluation in relationship to management, infra
structure, and didactic-pedagogic organization (INEP, 2006).
Social insertion: Actions that promote the establishment o f a democratic society
with equal opportunities in participation, realization, and well-being, also called social
inclusion.
Socioeconomic factors: In this research, these factors are the personal
characteristics of social insertion such as life history, gender, race, financial situation,
employment situation, and purchasing power.
Study Program: Synonymous of the term Curso.
Vestibular. The entrance exam from high school into college is called Exame
Vestibular and is required by law. Some of these exams have two phases: the pre
qualifying process and the qualifying one. They are not necessarily specific for the curso
intended by the student. Most universities or higher education institutions do their own
exams, whereas some entrust the process to specialized agencies.

Assumptions of the Study
The following assumptions have been made in conducting this study:
1.

Each student answered the survey-questionnaire in good faith. As a result, the

responses reflect each student’s honest perception of the context and process.
Additionally, in spite of the critical thinking of each student, the responses represent the
correct understanding of the terms, interpreted within their own context.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

20
2. The data gathered from the ENC, processed and scored by the foundations
hired by the Brazilian government, are exempt from methodological and statistical errors.
3. The level of success is related to a higher or lower academic performance
achieved by the participants of the 2002 ENC, according to their individual scores, by
curso.

Limitations of the Study
Due to the nature of the research questions, the instrument of analysis used, the
data provided by the Brazilian government, and the goals of the research, this study is
limited to:
1. Undergraduate programs. According to the Brazilian LDB, higher education
embraces four levels of study: (a) 2-year degree program, (b) undergraduate programs,
(c) graduate programs, and (d) extension programs. Because of its direct relationship
with the ENC, this study is limited to undergraduate programs.
2. Students who were present and answered the survey-questionnaire. Not all
students who were qualified to take the 2002 ENC were present at the time of the
evaluation. Even among those who were present, not all answered the surveyquestionnaire. As a result, this study is limited to the students who were present and
answered the survey-questionnaire.
3. General score. The methodological and statistical criteria of the ENC
attributed to each participant a general score that was based on individual performance.
The score represented the average between the objective and descriptive parts of the
exam. This general individual score formed the basis for the appraisal of each program
of study. The analyses of this study are limited to this general score.
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Delimitations
To achieve the proposed goals, I established the following delimitations:
1. 2002 National Exam of Programs Study (ENC). Although this exam began in
1996,1 took the results o f the 2002 ENC into consideration. This decision is justified by
the following reasons:
a. The process of elaboration and application o f the ENC and the
procedures of classification of the results were improved year after year. As
agencies of professional classes and universities were called to collaborate in the
definition of content and directives, adjustments were implemented. At every
yearly revision, the results were increasingly more accepted and less criticized.
Thus, in 2002 the ENC produced something that is closest to a consensus in terms
of a large-scale evaluation of the adopted model.
b. The students who participated in the first evaluation were caught by
surprise. When they began their undergraduate programs of study, they did not
know that they would be assessed at the end of their programs. In 2002, however,
the students were cognizant of the existence of the exam. As a result, at least in
theory they were aware and ready from the beginning of their studies.
2. Five cursos evaluated by the Carlos Chagas Foundation (FCC): Medicine,
Dentistry, Law, Modem Letters, and History.
Two outstanding foundations collaborate to carry out the ENC process: (a)
CesgranRio, located in Rio de Janeiro, was responsible for assessing technological
cursos, and (b) the Carlos Chagas Foundation (FCC), located in Sao Paulo, was
responsible for assessing humanities and health sciences cursos. In addition to
conducting assessments, the FCC maintains a group of researchers and a bibliographic
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archive of exceptional and rare quality. Guadilla (2001) considers the FCC to be one of
the primary institutions in South America for research in higher education. Because of its
accessibility the FCC assessments predominate in this study, in the areas of Medicine,
Dentistry, Law, Modem Letters, and History.
I have delimited this study for several specific reasons. First, the FCC evaluates
programs of study in the field of humanities (social aspect) and in biology (health), which
are present in most of the selected higher-education institutions. Second, the FCC has a
high degree of expertise in the evaluation of universities, including several selective
processes of access (entry exams) to higher education. Third, the FCC allowed me ready
access to the database and provided support dealing with the statistical data of this study.
Fourth, these selected cursos represent different prestige levels; society at large regards
Medicine and Dentistry as being the most prestigious ones, Law as being moderately
prestigious, and History and Modem Letters as being the least prestigious (Braga,
Peixoto, & Bogutchi, 2001; Queiroz; Souza & Silva, 2000, 2003; Weinberg, 2006).
3.

Senior students, or graduandos, the Brazilian term for students who are near

completion of their cursos and of obtaining an academic degree or diploma.
The ENC is open to those who are about to conclude an undergraduate program or
who already have an undergraduate degree and are willing to take the exam. In 2002, the
ENC examined 120,149 students in the five undergraduate programs selected for this
study. Of these, 115,592 (96.2%) were seniors and thereby chosen. This study
encompasses this population, and is delimited to the participants described above (96.2%
of the total), for two reasons.
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a. In the years immediately preceding the exam those students were in the
educational context and, therefore, could demonstrate perception of issues and
similar contexts. In theory, then, those students were better qualified to evaluate
the didactic-pedagogic questions that comprised the exam.
b. Students who already had an undergraduate degree (2.2%) probably
answered the questions with a perspective of past realities. Because they already
had concluded their programs, they could eventually have a wider critical view
than those who were about to finish their programs of study. Were they attending
a graduate school or experiencing the workplace, they might not contribute to
homogeneous answers.
4. Students who obtained the average score linked with the type of participation
and valid presence in parts of evaluation (objective and descriptive), not considering
those legal or that had judicial impediments (1.6%).
5. The socioeconomic variables selected from among the options within the
survey-questionnaire. The socioeconomic variables selected in this study are gender,
socioeconomic status, parents’ education, and race/color.
The ENC 2002 used in this research may also serve as a baseline for further
comparative studies using ENC 2003 or 2004, since beginning in 2005 the exam is based
in an aleatory sample of the population.

Organization of the Study
Chapter 1 contains a general introduction and contextualization of the theme,
including the establishment of the problem, a formal presentation of the purpose, and the
importance of the study. It also contains the research questions that are addressed in the
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study and a broad overview of the issue, presenting the assumptions, limitations,
delimitations o f the study, as well as the definitions of the terms used.
Chapter 2 constitutes the review o f the literature related to the subject studied. It
contains an analysis of the main academic works related to the theme, linked to the
research questions and to the selected variables. The emphasis of the literature review is
on the process o f evaluation of higher education in Brazil, particularly with regard to the
procedures and instruments of assessment of the cursos studied.
Chapter 3 presents the research planning and methodology used in the study. It
contains a description of the subjects, of the processes and procedures used in the
analysis of the data.
Chapter 4 contains the results of the study and the establishment of the
relationship between the results in comparison with the selected variables.
Finally, chapter 5 contains the conclusions of the study, including a synthesis of
the problem and its connection with the results. It also contains recommendations for
further research.
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CHAPTER 2

REVIEW OF THE LITERATURE

Leadership and Evaluation
The Importance of Leadership Based on Evaluation
According to Tachizawa and Andrade (1999) we are going through technoscientific transformations, which have caused worldwide impact regarding rapid social,
political, and economic changes that are reflected in the higher education environment.
New paradigms have been established, replacing concepts accepted for decades in a
changing world (Drucker, 2006; Hmae, 1999; Naisbitt, 1994; Rifkin, 2001).
When Wheatley (1999) substituted the concepts of quantum physics in the context
of contemporary organizations, she suggested substituting open systems of management
and administration for traditional administrative forms, and she emphasized how rapidly
this environment can change. Moreover, she emphasized that, in order for organizations
to be viable in such a context, they must pay careful attention to and provide special
training in dealing with such a change.
Writing about the quest for new opportunities, Kouzes and Posner (1997) pointed
out confrontation and change in the status quo as being the most important roles of an
effective leader. Using experiences related to leadership, they asserted, “leaders must be
agents of change and innovation” (p. 55). They underscored this idea by citing Bums

25

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

26
(1997): “The main practical test of leadership is the accomplishment of the desired
change that will please the lasting needs of people” (Kouzes & Posner, 1997, p. 461).
Kotter (2000) emphasizes the importance of the role of leadership in times of
change, asserting that “what becomes clearer is that the rapid changing and competitive
environment that we face in the twenty-first century will require more leadership from
more people in order to make businesses to prosper” (p. 8).
Kotter also asserts, “More changes require more leadership” (p. 23) and states that
“to lead is to deal with change” (p. 51). The implementation o f change, then, has become
one of the required competencies of leaders (Kotter, 1999; Smith, 1999).
In seeking new ways to accomplish what needs to be done, the leader may rely on
his feelings or experience, or he can use appropriate instruments to enable him to take
action (Drucker, 2006). Knowing how to use existing data correctly to evaluate the
context and environment certainly constitutes an important strategy— and it may, indeed,
be decisive for success (Kotter, 2006). Nonaka (2006) asserts, “In an economy in which
the only certainty is the uncertainty, only knowledge is a safe source of competitive
advantage” (p. 27).
Drucker (1999) emphasizes innovation as an important attribute in the leadership
process. For him, effective innovation brings with it a focus on the mission, the
definition of results, and the evaluation of those results. When faced with a large
network of variables, the process of decision-making becomes even more complex. As a
result, leaders must refine the instruments, acquire techniques, and know how to deal
with data-collection methods and analyses (Drucker, 2006b; Kaplan & Norton, 2006).
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Senge (1999), in turn, presents the concept of innovation within the context of
change, linking it to, among other considerations, the evaluation process. For him “the
third dimension of innovation is evaluation” (p. 73). For him, evaluation has two
fundamental components: mediation and interpretation. He writes, “Thus, evaluation
deals fundamentally with perception and comprehension, which being neglected in any
set of actions may result in deception” (p. 73).
From this viewpoint, the process of evaluation becomes an instrument o f vital
importance. When adequately used, evaluation may strengthen the decision-making
system, bringing to it a more professional and scientific foundation and format. As a
result, evaluation gradually acquires a preponderant role in the process of transformation
and adaptation to new realities.
Ulrich (1996), in turn, reinforces the importance of evaluation for the leader who
faces change. For Ulrich, evaluation among others, such as articulation of goals,
allocating resources, focusing, responsibility, is a necessary competency for the future
that aspires to transform personal credibility into organizational development. For
Bukowitz and Williams (2002), evaluation is one of the important steps. According to
Christensen and Overdorf (2006), “In order to have success in a consistent way, good
managers should have the ability, not only to evaluate people, but also to evaluate the
capability and inability of the organization as whole” (p. 198).
An effective evaluation program, add Posavac and Carey (1992), must “seek to
provide timely feedback in social systems” (p. 11), and in general, can be classified as
one of four types: need, process, outcome, and efficiency.
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The Importance of Evaluation for Assessment of Levels of Success
In the educational realm, the decision-making model of administrative
organizations is certainly of primary importance (Bayma, 2004; Meister, 1999). The
function of evaluation, however, is even more important. According to Banta, Lund,
Black, and Oblander (Banta, Lund, Black, & Oblander, 1992),
every day, more pressures—now coming from students and parents and from trustees
and employers as well as from state governors, legislators, and coordinating board
members— are being applied to convince academics that they need to provide
tangible, systematic evidence of what students know and can do as a result of their
collective college experiences, (p. 17)
An extensive amount of educational literature focuses on the evaluation of the
academic environment. Such evaluations have been used primarily to measure student
access to education, teacher qualifications, and student-performance outcomes. These
evaluations, then, center on the educational process before the child enters the
educational system, his or her experience during the education experience, and the results
of that experience. In other words, in some cases the emphasis of evaluation sometimes
is on content and process; in other cases the emphasis is on results.
The number of available studies on evaluation imposes methodological
implications on basic issues. Several dilemmas related to conducting evaluations exist.
They include the historical distinctions in and political implications of evaluation, the
conceptualization of values implicit in the evaluation process, the differing perspectives
of the evaluators, and the results expected. Due to the plethora of theoretical models
adopted by researchers and scholars, even defining evaluation and describing the term
according to field of study poses difficulties (Vianna, 2001; Vianna, 2003).
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Evaluation can be understood in different ways. In general, one can give the
following definitions and functions to evaluation.
1. To evaluate is to determine the value of something based on a built experience
judgment. Besides experience, it can also be built on the historical, social cultural and
moral context, established according to a reaffirmed and recognized society standard.
2. Evaluate is to compare. Judgments are issued from the comparison with an
established standard (Chaui, 2001).
3. To evaluate is to classify. It is to compare the distances in relationship to the
standard. In an unequal society it is an instrument for the purpose of establishing
equalization strategies for the equalization of opportunities (Demo, 1999).
4. To evaluate is to select, enabling the choice of means and ends of an action.
5. To evaluate is to exclude. Founded on the perception of what is or is not worth,
methods, principles and people are excluded to ensure the effectiveness of the process
(Luckesi, 1998, 2002).
6. To evaluate is to make a decision. In order to make a decision it is necessary to
know, to analyze, and to relate. To know the process, it is necessary to analyze the
circumstances, to relate each step of the process, to know where one wants to go, to offer
destinations, to correct the way and to reorient (Paro, 2001).
7. To evaluate is a human action and as an intrinsic act it belongs to the daily life.
From a human and everyday action, evaluation became a socially recognized instrument
and has been applied intensely in education since Modernity.
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Evaluation as defined nowadays at the educational system has been improved
throughout the years, with the attempt not to be seen as an isolated action practiced in
exams, but as a process.
In the new world education politics exams are considered as an instrument to
improve education, and are understood as a technical, safe and legitimate way of
classifying, selecting and excluding. The educator, however, needs to have the
understanding that the “examination is the instrument from which one can
administratively recognize knowledge . . . . It doesn’t really indicate the wisdom of an
individual” (Barriga, 1999 p. 54). In other words, the examination does not reflect the
necessary or intrinsic knowledge both for position and career. It is a scientifically
recognized instrument that performs the function of social control, and consequently, of
exclusion, neutralizing its political use because of its scientific factors.
The current understanding that the exam is an integral part of the educational
system is recent in the educational history. From 19th century on when scientism became
the way of facing modem life, school established itself as a social institution responsible
for education, adopting this instrument in order to be accepted in this new era. The
strength of scientific speech becomes the explicative model for all social questions. In
this context tests are considered scientific, valid, and objective instmments, which select
for their individuals careers, schools, universities and, consequently, their social lives.
For a long time, the use of tests reinforced the explanations of individual differences.
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The practice of examinations became part of the Access culture, whether in basic
education, higher education, or in the professional career. It is the means of social control
which prints the democracy idea, for it said that all can participate in the selection, but the
better ones will have access. It is the way of democratic exclusion, of naming inequality
just as difference.
Recently, evaluation has been studied in terms of social and economical influence
on national as well as global educational politics. The actions, realizations, and ideas of
every human being, are, in reality, forms of the evaluation process. In order to
understand the concept o f evaluation and its intrinsic relationship to human life, it is
necessary to understand the theoretical, contextual, and historical development of
evaluation—especially in direct connection with the educational environment of Brazil.
In this study, I examine educational evaluation in the context of Brazil, especially
regarding the relationship between student performance and resulting socioeconomic
considerations.

Brazilian Historic-Educational Context
Historic Background
In its over 500 years of existence (Bueno, 2003), Brazil has achieved prominence
in several areas o f economic and social development, as well as in specific cultural and
political issues. With an estimated population of more than 180,000,000 inhabitants
(IBGE, 2000b), Brazil stands out in South America as a leading country, most probably
because of its privileged geopolitical situation, continental dimension, and democratic
character.
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Formed and constituted by the interaction of three main ethnic groups—Indios,
Portuguese, and Blacks—the people have unique characteristics, including the
assimilation of the culture of immigrants (Campos, 1999; Ventura, 2000). Caucasians
(54.2%), Mulattoes (39.6%), and Blacks (6.2%) constitute the racial structure (Bueno,
2003). With regard to sex, the female population is slightly higher (51%) than the male
population.
Throughout colonization, Brazil kept strong links to the Catholic Church (Arruda
& Piletti, 1994). According to the 2000 demographic census data presented by the
Brazilian Institute o f Geography and Statistics {IBGE), Brazil remains a basically
Catholic country. Brazil is also a country populated primarily by young people. The
population under the age of 30 amounts to 100 million, or 57% of the population. Of
those 100 million, 68 million are under the age of 20 (IBGE, 2000b). In 1999, the
average monthly income of Brazilians was approximately R$313.00, or US$170.00.
The 16th century, the period of Brazilian colonization, was a time of significant
intellectual growth in Europe. As an extension of that growth, Jesuit missionaries were
taking the first steps in instituting a literacy program in Brazil.
The Jesuits dominated the educational system as well as the implementation of
schools for more than two centuries. In 1759 they were expelled from Brazil under the
allegation that, as they gathered the Indians (native Brazilians or Indio) together to teach
and catechize, they facilitated their capture for the purpose of the slave trade. They were
also criticized for and accused of economic abuse and improper intervention and
alteration of the Indio’s culture and customs. In this respect, Lowney (2003) declared
that
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the Jesuits had not even stretched their courageous defense of the rights of indigenous
people in South America to its logical endpoint. True, Jesuit efforts helped the
Guarani reach levels of cultural achievement and establish living standards that, albeit
still deficient, vastly exceeded those of other Latin American indigenous populations
exposed to European colonialism. Yet while the Guarani made themselves successful
musicians, artists, and writers, at least one career path eluded them: Jesuit priesthood.
(p. 221)
In place o f Jesuit education, the Brazilian government established a public
educational system (Saviani, 2000). The teaching was simplified, with an emphasis on
the practical and professional aspects linked to the scientific sphere. Later in the 18th
century, members of the Brazilian elite went to study in Europe and were influenced by
French Revolution concepts, which had an impact on the educational thinking of
Brazilians.
In the period known as Brasil Imperial, or Brazilian Empire, from 1822-1889,
governmental actions, including the opening to external influence, paved the way for the
development of libraries, printing presses, and programs of study (Bueno, 2003).
Additionally, during this period several educational reforms took place in the 19th
century. One milestone occurred in 1824, when the Constitution of Brazil prioritized and
supported a free elementary education for all children.
Later in the century, slavery was legally abolished in 1888, the Imperial Period
ended, and the Republican Period began in 1889. That was when the elementary and
intermediate education was no longer a federal responsibility, but started being controlled
by the States. As a consequence, a better social distribution was provided to lower social
classes, easing their access to these levels of education. In 1891 the Constitution of
Brazil formally separated church from state. Education lost its predominant religious
characteristic, which led to the expansion of secular schools. Throughout the 1800s,
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higher education remained, in practical ways, accessible only to a fraction of the
population, namely those having a higher socioeconomic status. In other words, higher
education was still restricted to the elite.
Beginning in 1930, Brazil experienced a phase of institutionalization of the
technical sectors responsible for the educational system. In 1948, legislators considered
and debated specific issues concerning nationwide education. The ultimate result was the
legislation, on December 20, 1961, on the enacted Law #4.024. The basic characteristics
of that legislation were (a) mandatory elementary-school attendance for children age 7
and older, (b) the institution of intermediate- and high-school levels of education, and the
creation of a deliberative department called Conselho Federal de Educagao [Federal
Council of Education], or CFE.
In 1971, a nationwide educational reform precipitated curricular innovations that
focused on the need for professional training for teachers. The primary change involved
dividing educational cycles into two levels: level one, or elementary school, would take
8 years to complete; level two, or high school, would take 3 to 4 years to complete. The
reform did not encompass issues regarding higher education (Saviani, 2000). According
to the Dicionario Historico-Biogrdfico Brasileiro [Brazilian Historic-Biographic
Dictionary] (1984),
In August 1971, project number 5.692 was approved, which determined directives
and basic aspects to teaching in the first and second levels. The new Law, named
“educational reform,” established a fusion in only one course of eight years— level
one—of the former primary and elementary programs of study, designed for students
age seven to fourteen. Level two, then, had the objective to enable the student to
practice a specialized career at the end of the program. fl[10)
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Based on the present Federal Constitution, promulgated in 1988, and with the
support of subsequent directives, in 1996 legislators enacted a new law in order to
establish the Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional (LDB) (Funadesp, 2002;
Oliveira, 1988). According to Domas (1997), among other aspects, the directives
emphasize the following points:
1. A better-defined relationship between the schools and the workplace
2. An increase in the number of years that students are enrolled in school
3. Flexibility in higher education
4. The division of Brazilian education as two defined levels: (a) basico
(Kindergarten, fundamental, and intermediate), and (b) superior [higher education]
(undergraduate and graduate).
Bueno (2003), Saviani (2000), and Teixeira (1956) present the History of
Brazilian education in greater detail. In addition, studies by Schwartzman and
Schwartzman (2002) and Schwartzman (2003, 2003) contain analyses of both private and
public systems of education. Reis and Schwartzman stated:
The quality of education offered in public school, which are mainly on the elementary
and high-school levels, is extremely varied. That is to say that the better schools are
private, but being only accessible to average and high income families. (Reis &
Schwartzman, 2002 p. 18)

Higher Education and Evaluation
Currently, higher education in Brazil encompasses singular, diverse, and complex
aspects that require an effective assessment-and-measurement system— a system
designed to provide more-efficient and clearer public policies (Menezes-Filho, 2001). By
analyzing a synopsis of higher education (1NEP, 2003) and the synthesis of the 2002
social indicators (IBGE, 2000a), one can conclude that in recent years, especially
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between 1995 and 2002, significantly more educational data have become available.
According to E. A. Silva (2003), for example,
in the last four decades, the Brazilian higher education has had an expressive growth,
increasing from 93.202 enrolled undergraduate students, in 1960 to 2.694.245, in
2000. The more recent trend continues to be the demand for opportunities in higher
education, because o f the several factors that have pressed the transformations in the
Brazilian society, (p. 1)
A great deal of this growth may be credited to the requirements of the legislation
and to institutional assessment procedures. By 2006, for instance, a minimum of twothirds of faculty members who teach at the undergraduate level are required to have
advanced degrees at the master’s and doctoral levels. In 2002, among 242,475 faculty
members (56%) had master’s and doctoral degrees.
Requiring that professors have tertiary degrees is only one step in improving
education. Other educators offer other aspects of education that either need improvement
or have been improved. For example, Schwartzman (1990) concurs that adaptation and
change are necessary to improving the education system. He also emphasizes that the
regular practice of evaluation is a central and indispensable element for change to occur.
Additionally, among other suggestions, his proposals involve respect for diversity of
sectors and groups, and the plurality of objectives and interests. Regarding the evaluation
of cursos, Nascimento and Lassanice (1999) revised legislation and issues related to
evaluation. Gaetani and Schwartzman (1993) suggest establishing evaluation models for
cursos, with quantitative indexes, that provide data about the infrastructure, faculty, and
students. They also recommend making external evaluations. Most recently,
Schwartzman (1994) broadened the proposal by introducing efficacy and efficiency as
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variables. He corrected misperceptions about faculty productivity that may result from
quantitative analysis, and he introduced a discussion about student costs.
General statistical data for Brazilian higher education indicate that, when the
student population is distributed according to level and system, the majority of
individuals are concentrated in the first eight grades of the fundamental level of
education. Although showing some signs of growth, higher education has not developed
in the same proportion and intensity of the elementary education. An editorial in O
Estado de Sdo Paulo (2003) addresses the challenge to expand higher education in Brazil
by comparing it to several other countries:
In spite of the increasing offer of higher education programs of study, less than 9% of
the Brazilian young adults, between ages 18 to 24 attend universities. In Argentina
this percentage doubles. In Chile, it triples. In South Korea 60% of young adults at
this age attend universities, (p. 2)
In 2002, 3.5 million students were enrolled in 1,637 Brazilian institutions of
higher education system. The types of institutions were distributed as follows: 162
universities, 77 university-centers, and 1,398 colleges (INEP, 2004).
The Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional [Law of Directives and
Bases o f National Education], or LDB, reflects deliberations about the necessity of having
evaluation mechanisms that would assure the quality of higher education. The ninth
Article of the LBD requires from the Federal government the following actions, among
others, related to the evaluation:
VI. To assure a national process of assessment of educational accomplishments in the
basic, intermediate, and higher education, in collaboration with teaching systems,
aiming at a definition of priorities and an increase in the quality of teaching.. . .
VIII. To assure a national process of assessment of the institutions of higher
education, with the cooperation of the systems those are responsible for this level
of education. (Funadesp, 2002, p.43)
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One o f the resulting evaluations is the Exame Nacional de Cursos, or ENC.
According to Castro (2001), the main objective of the ENC is to “assess the acquisition
of the ability to use general competences and capacities pertaining to the evaluated
domains” (p. 32). Among its other objectives, the ENC seeks to obtain student perception
about issues o f socioeconomic character, didactic-pedagogy, cultural information, future
expectations, perceptions related to resources and facilities, curricular structure, and
faculty performance (INEP, 2002a).
In addition to the ENC, the Ministry of Education has conducted other,
complementary evaluations in order to diagnose aspects of Brazilian higher education
that can be improved and to propose revisions and modifications in governmental
policies. These evaluations are intended to analyze several aspects of higher education:
didactic-pedagogic issues, the infrastructure of the educational system, institutional
facilities, and faculty qualification. Bordas (1999), Mezzaroba and Alvarenga (1999),
Souza (1999), and Vianna (1999) also analyzed the evaluative process of the educational
system.
Gomes (2003) analyzed the ENC as an assessment instrument during the period of
the former president Cardoso (1985-2002), according to the State regulation view in
relationship to higher education. For him the evaluation policy, composed of various
instruments, including ENC, “represents a significant restructure of traditional and
bureaucratic mechanisms and instruments, which historically have characterized the
relationship between State (Federal Government) and higher education in Brazil” (p.
130).
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Gomes analyzes the government evaluation system by comparing the ENC with
its former system called PAIUB (Institutional Evaluation Program of Brazilian
Universities). Based on Brazilian legislation, interviews, as well as government
documents, present a comparative frame between the two systems. He ends by arguing
that both systems reflect different political views. ENC, for instance, was “implemented
to operate in an economy regulation state” (p. 144).
A thorough review of the dissertation abstracts maintained by the CAPES
Foundation (CAPES, 2006), which include approximately 185,000 titles, confirms that
there are no specific theses or dissertations about the ENC. The few existing research
studies, such as the study conducted by Novaes (2002), use data from the ENC in order to
determine the explicit abilities and competencies of specific cursos such as abilities and
competence. I discovered only one dissertation, available on the Internet, which deals
with an interview in which the researcher Guedes criticizes the criteria and objectives of
the exam (Anderson, 2002, 2002, 2002). The researcher arguments centered on the fact
that the exam could not take into consideration the singularity of the students. In other
words, a student may choose the correct answer by chance and the final score will not
reflect the real student’s background.
Other writers have dealt with other aspects of Brazilian education and evaluation.
Archangelo (1999) and Bordas (1999), for example, discuss the cultural challenges faced
in the process of implementation of the ENC.
An external evaluation by Cosenza, Joly, and Primi (2003) analyzed the
performance of the students at ENC, in contrast with the obtained results by the students
during the curso. They could observe that there is a strong correlation in the
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performances in the different classes’ evaluation. On the other hand, they could observe
that there is no significant correlation between ENC and the obtained grades in the final
papers known as Trabalho de conclusao de curso (TCC).

Socioeconomic and Educational Inequalities
Inequalities in the Brazilian Educational System
Poverty and education are recurrent worldwide themes in socioeconomic research
(Barros, Henriques, & Mendonfa, 2000). For Henriques (2000), “the extensive
educational inequality creates income inequality that, in its turn, causes political power
inequality, reinforcing and reaffirming opportunity and educational inequality results.
This balance is stable but unequal and inefficient” (p. 7).
Although poverty is a universal phenomenon, developing countries deserve
special attention. In Latin America the issues related to inequality and poverty are of
particular concern (Camay, Samoff, & al, 1990; Schwartzman, 2003). Kliksberg (2003)
defines Latin America as an unequal region. For him, inequality is not a natural
punishment, but a human construction. In spite of the social and political involvement of
the United Nations Development Program, or PNUD, Kliksberg emphasizes that Latin
America continues to be the most unequal region in the world (Apple & et al, 1995;
Folha online, 2004; France Presse, 2004).
Reimers (1995), a research associate at the Harvard Institute for International
Development and expert in education-policy analysis, research, and planning, stated that
the educational systems of Latin America show poor results in terms of providing
quality of education equitably. In part this is because the region spends less per
student at all levels than most regions in the world. This gap in per pupil expenditures
between Latin America and the world is growing, (p. 29)
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Inequality can be defined as social and economic differences of conditions,
opportunities, benefits, and results (Gomme & Micucci, 1999). Thus, inequality in Brazil
can be seen an indicator of basic access— or the lack of basic access—to goods and
educational services (Abranches, 1989, 2003; IBGE, 2002). For example, 61% of the
literate Brazilians do not have any contact with books. Income may have the greatest
influence in this regard, because Brazilians, in general, do not earn enough money to buy
books (Gazeta do povo, 2004). One could call this situation as bibliographic exclusion.
A disproportionate availability of education is one of the greatest regional
inequalities that exist in Brazil. Schwartzman, Durham, and Goldemberg (1995) report
that
although Brazil has broadened its educational system at all levels, it still faces major
problems with regard to enhancing its quality and efficiency. The needs for Brazilian
education are not very different from the needs of the country as a whole: to develop
the competence, the efficient use of public resources, and the creation of efficient
mechanisms to correct the problems of social and economic inequities. Lack of an
educated and competent population serves as a brake for the economic growth, and
limited resources are not the only factor affecting the capability to solve educational
problems. (Abstract)
Lack of availability of computer technology also is related to the performance of
Brazilian students at the middle level. A report based on a nationwide evaluation called
the National Exam of the Middle Level Education, or ENEM, indicates that students with
higher performance in the exam are those who have access to a computer and to the
Internet, averaging 15.8 points more than students without such access. In addition, the
ENEM revealed that students whose family incomes were below the equivalent of one
minimum-wage averaged 38 points. In contrast, students whose family income was
higher than 30 minimum-wages achieved an average score of 69 points out of 100.
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In a case where a high-school student does not perform satisfactorily, his or her
chances of entering a prestigious institution of higher education are minimal. A
student who attends a non-prestigious school obtains a low-quality education. As a
result, he or she is more likely to experience an outdated curriculum and is less likely
to engage in extra-curricular activities. Ultimately, the lack of high-quality
professional preparation results in smaller salaries, which in turn completes the cycle
of poverty. (Folha de Sao Paulo, 2004)
This situation worsens when the low grade-point average of a poor student is
related to such factors as gender, race, and regional disparities. The solution seems to
increase each student’s access to and performance in the educational system, because
without democratization of access to schools, perhaps there is no way to decrease the
social exclusion found in Brazil. Harbison and Hanushek (1992) conducted a study about
the relationship between grade-point average and other social variables. Their research
generated a large amount of statistical information, segmented by region, about Brazilian
students.
Schwartzman (2003) and Araujo and Araujo (2003) discuss the issue of unequal
access to higher education in Brazil, focusing on the racial variable. On the one hand, the
non-White population—Blacks, Browns, and Indios—constitutes about 46% of the total
population but only 20% of undergraduate students. On the other hand, the White
population comprises about 54% of the total population but 80% of undergraduate
students in Brazil. These data confirm the discrepancy between Whites and non-Whites
regarding the access to higher education.
Educational sociologists believe that the inequalities of Brazilian society are the
result of several factors, including the low quality of the Brazilian education (Castro,
2000; Costa, 1995) and its failure to reverse the systemic and cyclical exclusion of nonWhites from higher education (Barros et al., 2000; O Estado de Sao Paulo, 2003).
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Brazil’s long history of colonization and exploitation has culminated in the current
problems of educational inequality and unstable sociopolitical development (Saviani,
1991). Literature dealing with the social discrepancies in various aspects of Brazilian
higher education is abundant (Barreto, 1996; Bergamo, 2003; Bruschini, 1996;
Constantino, 2003; Gatti et al., 1996; Gois, 2003; Leal & Souza, 2003; Madeira, 1996;
Pinto, 1996; Rosenberg, 1984; Sato, 2003; Silva & Davis, 1996; Soares, 2004; Soares,
2003; Torres, 2003; Vianna, 1996; Weinberg, 2003; Zibas, 1996). Higher education
seems to reproduce perverse components that contribute to the unbalanced social
participation o f the Brazilian citizens. The result could be described as a reproduction of
the poverty cycle, especially when one considers social opportunities for entering and
remaining in a university. In Brazil, the condition of higher education reflects social
inequalities of the nation, especially in the northern and northeastern regions of the
country. According to the 2001 IBGE data, among the 10% of the population that
constitute the wealthy, 23.4% attend courses in higher education. On the other hand,
among the 40% of the population that constitute the poorer, only 4% are enrolled at that
educational level (Agencia Estado, 2004).
When compared to other countries with similar levels of development and percapita incomes, Brazil has an unsatisfactory educational performance. Barros and Lam
(1993) articulate four undesirable aspects of Brazilian education:
1. The average educational level of the population is low.
2. Education is unequally distributed.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

44
3. A high correlation exists between the educational achievement of children and
the educational achievement of their parents and grandparents, indicating a lack of equal
opportunity.
4. A great regional disparity exists in the educational achievement of children.
In spite of such negative factors, Brazil has experienced, as have other countries
in the region, educational growth that has brought a perceptible positive change in
education. For example, enrollment in the various levels of education has significantly
increased (INEP, 2004). In addition, the illiteracy rate for people age 15 and older
decreased from 33.6% in 1970 to 25.4% in 1980, to 20.1% in 1991 and to 14.7% in 1996
(INEP, 2004; Souza, 2004).
Since 1970, Brazil has gradually reached the point of offering all children access
to elementary education. The instruction rate for the population between the ages of 7 and
14 increased from 67% in 1970 to 95% in 1998. This quantitative expansion in
elementary school has an impact upon other levels of education as well. Between 1994
and 2000, for instance, enrollment at the middle level of education increased from 4.5
million to 7.5 million students (IBGE, 2005a, 2005b; INEP, 2003).
In 1976, average school attendance in Brazil was 3.8 years. In the following
decade, in 1986, attendance increased to 4.5 years. And in 1998, attendance increased to
almost 6 full years of school. These numbers clearly indicate that the younger generations
have benefited from the educational expansion that has occurred in the country since
1976.
According to the New York Times, the current Brazilian government has sought to
minimize the problem of low school-attendance through the implementation of policies
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that encourage being present in the classroom. The initiative, called bolsa-escola, or
family grant, pays a stipend equivalent to US$24 per month to the families that keep their
children in school (Dugger, 2004).
Despite making progress in elementary-school attendance, Brazil falls short of
universal elementary-school enrollment. Eighty-six percent of the population completes
the first four grades, but only 39% complete the first eight grades (INEP, 2002).

Poverty and Socioeconomic Exclusion
Poverty may be defined as a complex human phenomenon characterized by “the
situation in which the human needs are not met adequately” (Rocha, 2003, p. 9).
Worldwide politics have focused on the reduction of inequality and poverty (Noleto &
Werthein, 2003). For researchers who work with the issue of poverty, the existence of
multiple conceptual definitions of the condition presents a methodological dilemma. This
fact is even more noticeable when the various realities that characterize less-developed
countries are taken into consideration. “Brazil, on its 500th birthday, is probably
discovering its main challenge. Poverty is the sharpest economic problem of the country.
Inequality is the biggest structural problem of the country” (p. 3).
In Brazil (see Appendix A), for instance, depending on the methodology used, the
number of people living under the poverty line varies between 8 and 64 million
(Schwartzman, 2004). Existing methodologies consider different factors when defining
the concept of poverty (Rocha, 2003). Some methodologies consider the amount of daily
intake of calories, socioeconomic status of the family, access to education, and issues
related with hygiene and health as variables (Rocha, 2000). Other methodologies make a
distinction between urban and rural environment with regard to the families being
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analyzed (Barros, Henriques, & Mendon?a, 2000). The World Bank, for example, defines
as poor those who survive with less than US$1 a day (Schwartzman, 2004). In general,
however, poverty is characterized by such factors as undernourishment, unemployment,
exclusion, non-access to goods and services, and low level of education (Sawaia, 2002;
Veras, 2002; Wanderley, 2002).
Abranches (1989) connects poverty to social, economic, and political exclusion:
“Poverty is deprivation, helplessness and keeping someone apart from society” (p. 16).
According to Abranches (p. 27), in Brazil poverty exists in two ways: (a) structural and
historical and (b) cyclic, which worsens with unemployment, inflation pressure, among
other factors.
The assignment of the poverty line is generally based on information provided by
the United States government and is related to the minimal necessary food intake for a
given family. MacPherson (1987) asserted that 500 million poor children live in the thirdworld countries, and the 1990 World Bank Report estimated that 1 billion people have an
income (US$1 / day) that places them below the poverty line. Rocha (2003) pointed out
that “in countries such as Brazil, where income is a relevant standard of well-being, it is
only natural to focus on the poverty issue by using approaches to income and basic needs
in a complementary form” (p. 28).
In order to find a balance between stressful critical situations that require
immediate assistance and adequate methodologies and the identification and
implementation of adequate politics with long-term results, Schwartzman (2003) made
the following proposal:
A too high poverty does not allow [for] the identification of those in real need. A line
of poverty that is too low may exclude groups and sectors that deserve special
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support. In other words, the issue of how to define the poverty line becomes a
political problem rather than a mere technical one. (p. 36)
Study about temporal evolution of indigence, poverty, and income inequality
demonstrates that the richest 10% retain 50% of the total income of Brazilian families.
Inversely, the poorest 50% withhold 10% of family income. When one considers the
poorest 20%, they keep back only 2% of the total gains (Barros et al., 2000).
Social politics, although recent and incomplete, had, from the 19th century on,
seven methodological/theoretical approaches in conformity, according to Abranches
(1989):
1. Social service perspective approach, which is concerned with practical
questions of social betterment
2. Approach that bonds social politics with citizenship process measured through
the exercise of civil, political, and social rights
3. Marxist theory, which makes a universal recognition of “human needs,”
proposes, consequently, the sharing of “social production” according to these needs
4. Functional approach, whose concern is to preserve harmony, solidarity and to
increase the “integration level” in society
5. Convergence theory, which postulates that through economic and industrial
development society would integrate
6. Pluralism, which is the conception of politics as an area where a plurality of
actors, “moved by plurality of causes”, meet in order to transact. It involved multiple
resources. There is a decentralization of power
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7.

Social politics of economic theory, which holds that there is caution towards

social politics, for this would weaken the economic development, which, in the end, is the
engine that would bring social well-being.
Other researchers relate poverty with other spheres of human activity. They assert
that the social understanding of various inequalities must be separated from
characteristics that are strictly personal and must move toward cultural processes and
educational systems. Possible causes for school failure have been linked to educational
systems (Connell, 1994; Kozol, 1991; Natriello, McDill, & Pallas, 1990). According to
Costa (1990), for example, doing so could be an effective solution to correlated issues,
such as educational failure. Connell (1995) asserts that “children coming from poor
families are, in general, those who attain the least success when evaluated through
conventional measurement procedures and are the most difficult people to be taught
through traditional methods” (p. 11).
Actions of short time like Compensatory Education represent tentative
approaches to breaking the poverty cycle, but the long-term results have not always been
satisfactory (Araujo, 2002). Eighteenth-century charity schools and 19th century popular
schools promoted inclusion, but, in spite of such efforts, poor children, according to
Connell (1995), continue to perform poorly. Connell added that
in the interior of formally equalitarian institutions, proletarian poor children,
belonging to ethnical minorities continue to have lower performance in tests and
exams, as compared to children coming from rich or middle-class families, and were
more susceptible to failing and leaving school with much less chance of going to
university, (p. 14)
In attempting to understand poverty from a historical perspective, educational
sociologists consider the inequality issue an element that permeates the school system
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(Costa, 1990). Some studies called attention to a direct relationship between lifestyle and
school performance (Dekkers, Bosker, & Driessen, 2000; Driessen, 2001; IPEA, 2001;
Silva & Hasenbalg, 2000). Poverty also has been related to racial profiles of
unemployment and environmental degradation, associated with a high incidence of single
mothers and the presence of drugs and violence (Stark, 1997).
As it was sytematized by (Schwartzman, 2004):
Analysts who have dealt with the theme agree that the major correlates to the
country’s income inequality are the differences in education. Without training, it is
difficult to get a job, and in a non-educated society few quality jobs are created, (p.
35)
Public politics do not seem to have provided a solution to the apparently selffulfilling cycle of poverty (Guzzo, 2006). Poor people have kept receiving a
proportionally smaller amount of resources and have had less power to contest the elitist
vision in the formulation of proposals and solutions to their claims. It appears that public
politics, when well implemented, may alter the quality of life, but not the educational gap
(Gentili, 1995).
Studies indicate that school failure is related to the lack of food (Laurentino,
Arruda, & Arruda, 2003; Moyses & Lima, 1983). Whiteford, Bradbury, & Saunders,
(1989) emphasized the relationship between the lack of resources and the vulnerability of
the educational system.
According to Connell (1994), in order to find a solution for inequitable poverty,
changing the way in which legislators formulate public policy is critical. Additionally, the
solution should incorporate three distinct elements: mass education, curricular politics,
and the nature of professorial work.
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Any well-intended program may fail if it does not include an ample agenda for
social justice. Educational vision must go beyond the creation of a compensatory
program; it must lead to cultural and educational reorganization. Firm action is needed
for the generation of pedagogic ideas related to the process of inclusion. The purpose of
such change must be to produce empowerment in social practice and in personal
maintenance and development (Connell, 1994).
According to Abranches (1989), nevertheless, the policies for solutions of
inequalities should be guided in three directions: (a) reorientation measures (in medium
and long terms) such as economic and political changes, (b) enlarging the access to
consumption and insertion on job market (short and medium terms). The government role
is of significant importance; finally, (c) assistance programs to more accurate social
distortion corrections (short term). The economic decisions would then be mainly based
on social politics.
Poverty and education are important themes in the works of Brazilian educational
thinkers who adopted a position of cultural liberation. Major works that speak to this
subject include Paulo Freire’s A Pedagogia do Oprimido, Rubem Alves’s O Prazer na
Escola, Mauricio Tratenberg’s A Educagao Libertaria, and Dermeval Saviani’s Specific
Practical Pedagogy (Gadotti, 1999). Freire (1979), for instance, deals with the social
commitment of the educator during the process of educational change. He emphasizes
awareness and dialogue as means to overcome inequalities.
According to Rocha, (2003), Brazilian scholars generally agree on 10 points in
relation to poverty. The first point addresses the definition and concept of poverty:
In Brazil, especially in the media, poverty and marginality are often associated with
hunger. In most o f the cases this is incorrect, as the number of poor and marginalized

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

51
people have been defined in terms of income and not in terms of nutritional condition,
(p. 173)
The second point refers to the discernment of the declining trend of poverty. “A
better situation in social indicators results in proportionally stronger gains to the poor,
implying the reduction o f inequalities” (p. 178).
The third point among Brazilian scholars refers to the association between
poverty and income inequality:
The reduction in income inequality must be focused, specifically, as an objective per
se. The reason is that depending exclusively on income growth without the reduction
of inequality would result in the unacceptably long postponement of the elimination
of absolute poverty in the country, (p. 179)
The fourth point relates to the geography of poverty, namely, in the surrounding
areas of the large cities in the northern and northeastern regions of the country.
The fifth point, which reinforces the geographic differences of poverty, adds a
new element—the heterogeneity of poverty or different levels of poverty in the same city
or neighborhood, for example.
In the sixth point, education intersects with income and poverty. “Income
inequality that results in the permanence of absolute poverty reflects school disparities
that are, to a large extent, passed on from parents to children” (p. 184).
The seventh point breaks the relationship between poverty and the access to the
job market. It is important to point out the job finding as a significant factor in reducing
poverty.
The eighth point is that children constitute the most vulnerable part of the
population in terms of poverty. “More than 50% of children under the age of four are
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poor. That proportion declines slowly, but continuously, with the increase in age” (p.
187).
The ninth point recognizes the reasonable performance of political mechanisms
against poverty. “The aggregation of information regarding poverty in Brazil and
regarding service to the poor resulted in growth and the desirable rupture between anti
poverty policies and traditional philanthropic initiatives” (p. 189).
The tenth point emphasizes the necessity of a greater focus on the economic
policies that consider the elimination of poverty. “It is also essential to prioritize dealing
with the poorest of the poor” (p. 193).
In Brazil, the causes for poverty are linked to the economic development model
(Sawaia, 2002). The recognition of inequalities and development of actions for
redistribution o f income are on the agenda of the theoretical reflections on the problem.
Political actions such as the Minimal Income and benefits to the families who take
away their children from premature work and keep them at school are fully in course
currently (Pochmann, 2004; Rocha, 2004). When poverty is connected with other social
factors it becomes potentially perverted:
Even considering the economical causes for poverty, its reproduction has a diverse
nature, and certainly to be a woman, Black, old or a child, to live on the countryside
or in the city, in the north or in the south are significant factors on the composition of
poverty. (Pinto, 2002, p. 82)

Representatives of UNESCO in Brazil, Werthein and Noleto (2004) organized an
international convention focusing on poverty and inequality of Brazil. Not only were
various academically validated experiences presented, but also public policies. These
studies became crucial on the ongoing search for understanding these phenomena which
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characterize Brazilian society. Citing Kliksberg, the editors stress some fallacy on the
topic:
1. Deny or diminish the seriousness of poverty.
2. Necessary patience. This speech doesnot recognize that the lack of actions has
immediate effects on short term over millions of people.
3. Give priority to the economical growth first, and only afterwards distribute a
higher income.
4. Acceptance of inequality as an inevitable phase on the march of development
and the ability to invest.
5. Give priority to the economical policy in detriment of the social one.
6. Weakening the government’s role, as well as debilitating it with regard to the
application of social politics by arguing with bureaucracy and corruption.
7. Disbelief on the ability of civil society, and therefore giving it a background
position, in relationship to the marketing strength.
8. Resistance in community participation facilitating the passive environment,
which enhances an imposed authoritarian view.
9. Illusion that technology has priority instead of having a profound ethical
discussion about the issue of poverty and misery.
10. The thought that social problems are unavoidable and that there arenot
alternative to overcome them.
Some scholars understand the fight against poverty as being effective only when
government and society apprehend poverty persistency as a violation of human rights and
should therefore be abolished (Campbell, 2004; Sane, 2004). Piovesan (2004) proposes
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five challenges on this approach direction: (a) To confirm the attribution to poverty as
being a violation of human rights; (b) to incorporate gender and race inequality in this
category; (c) to prioritize access and justice to the economical, social, and cultural fields;
(d) to insert social guidelines in the international finance institutions’ agenda; and (e) to
reinforce the role and responsibility of the government on the implementation of social
rights.
Reis and Schwartzman (2002) studied poverty and social exclusion on their social
and politics aspects and suggest three ways to promote social inclusion: (a) government
authority; (b) solidarity towards social actions; and (c) people participation on social
counsels and on the definition of public policies.
Mercadante (2004) indicates three vectors which are responsible for the unequal
situation in society: (a) constitution of society based on centralization of political power
and on the external dependency; (b) paternalist trait of the government and the way it
manages to distribute resources; and, finally, (c) economic models adopted historically in
Brazil. As a solution to eliminate this inequality he proposes: (a) deepening democracy;
(b) prioritizing social inclusion in government actions through access guaranty to welfare
and services; (c) creating a marketing which has participation in all production and
consumption; and, lastly, (d) investing in an education that promotes citizenship.
A recent study from IPEA in 2005 shows that the small decrease of Brazilian
social inequalities (in this case the difference between rich and poor incomes), which
happened in the last years (1995-2004), was, in their majority, because of the better
preparation o f the youth for the job market. This was possible because they could finish
high school, which gave them the options of a better income. Soares (Soares, 2006)
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argues that this reduction happened because of the diffusion of incomes and the increase
of the minimal salary. Patu (2006), based on the World Bank study, which points out that
Brazil went from 2nd to 10th on the inequality ranking, suggests four hypotheses for this
drop: (a) the decrease in the difference between those who have more or less schooling;
(b) changing the inequality geography, once the rural areas started to have more access to
schools and the wealthy; (c) less gap between races when it comes to schooling and
income; and (d) more public policies focused on the poor.

Gender Inequalities
Prior to 1975, only a few accounts of Brazilian women in education appeared in
the literature (Tabak & Toscano, 1982). Those accounts were general descriptions of
women in the context of the workplace (Cardoso, 1980; Miranda, 1979); descriptions of
Brazilian women in the context of educational issues were rare (Lewin & al, 1977;
Resende & Dias, 1976; Rosemberg, 1989).
Beginning in 1975, the Woman’s International Year, studies began to focus on the
participation o f women in education in Brazil. A number of researchers (Cotter,
Hermsen, & Vanneman, 1999; Mello, 1975, 1977; Miranda, 1975; Rosemberg, Pahim, &
Negrao, 1985; Rosemberg & Pinto, 1985) studied general topics related to the inclusion
of women in society and their participation in the education as students or faculty.
In the 1980s, there was a consistent growth in the number of studies dealing with
young adults and gender issues (Henriques & al, 1989; Madeira, 1984). Most of these
studies, however, were conducted either by militant female researchers, who were
directly involved in the social criticism of the women’s movement, or were based on
reports from national or international organizations as UNESCO, UNICEF, and Female

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

56
Condition Councils. Such studies were concerned with denouncing gender inequalities
and with formulating recommendations.
Latin American studies were conducted by the Organization of American States
(OAS) and can be found on the edited document by Stromquist (1996). In the academic
realm, studies that focused on public policies demonstrated concern about employing
females as administrators, in educational organizations as well as in research institutes.
These studies broadened the evaluation and assessment of gender inequality and
recommended specific actions and policies to remedy the situation.
More recently, Brazilian researchers have sought to understand the increasing
educational role of females at the different levels of teaching and in the different regions
of the country. According to Rosemberg, Montenegro, and Piza (1990), some researchers
considered macro-structural and cultural determinants in their attempt to identify the
different paths o f boys and girls in the field of formal education. Other researchers
focused on the behavior of educational institutions in the reinforcement of stereotyped
sexual roles, including the hypothesis that school attendance could have different
meanings for men and women. The large majority of these studies, however, centered on
the marketplace issues related to women (Rosemberg et al., 1990).
Until the second half of the 20th century, women were not specifically trained for
the job market, as their low levels of literacy and school attendance attest. But during the
last decades o f the 20th century and at the beginning of the 21st century, formal education
began to be socially understood not only as a requisite for a higher family income, but
also as a universal value (Medici, 1989).
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Brown (2004) studied public policies regarding educational development as a
means to gaining equal opportunity and to achieving social progress. He reports that, in
1976, school attendance for women was only slightly lower than for men. Ten years later,
though, in 1986, the gap narrowed. According to Silva and Hasenbalg (2000), the
difference had been reduced to the point that an educational imbalance between the
genders was negligible. In the ensuing years, women have outnumbered men in
educational accomplishments, as demonstrated by their 1998 data, which indicate highest
average number of years of study for women than for men.
Unlike the circumstances affecting racial and ethnic issues, foreseeing the future
growth of educational benefits for women is to foresee changing in high school and
undergradutate enrollment rates. Currently, general school-attendance for women is
higher than for men. It indicates that in many cases the higher totals for women is
especially evident among the less-privileged social classes, in which men need to be
trained for the job market.
On April 19, 1879, a decree passed during the Brazilian Empire granted women
the right to enroll in higher education. In studying the archives of Sao Paulo University,
Blay and Concei9 ao (1991) found out that 23 years passed before the first woman
graduated from the School of Law, in 1902. In 1911, the enrollment of another woman
was recorded. The first group of women graduated in Medicine was in 1918. Beginning
in 1928, women began to attend the Sao Paulo Polytechnic School (Barroso & Mello,
1975).
In the 1940s, the presence of women as students enrolled in cursos considered
traditionally as female increased. Developing such suitable courses as Philosophy
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reinforced the stereotyping of women and the division of careers according to gender:
Areas having higher social value and better economic possibilities were meant for men;
areas dedicated to high-school teaching and humanistic culture were meant for women.
Analyses of government data show a positive result of that outlook; however, there was a
slight increase in the number of women who attended universities as students (Blay &
Concei9 ao, 1991; INEP, 2003).
Women have only recently begun to attend universities in significant numbers.
Indeed, female students now fill the majority of existing university openings, including
those for careers traditionally considered for men (INEP, 2003). Barroso and Mello
(1975) emphasize the growth of female attendance in higher education, especially
between 1956 and 1971. They point out, however, that such participation did not occur
uniformly across careers but only in areas considered culturally more appropriate for
women.
A general increase in higher-education enrollment began in Brazil in the 1970s
(INEP, 2004). The growth ratio for the enrollment of women was significant (Barroso &
Mello, 1975; Rosemberg & et, 1990; Sampaio, 2000). In 1971, 50% of the women
enrolled in higher education sought degrees in Modem Letters, Human Sciences, and
Philosophy. In spite of this apparent increase, studies dealing with gender issues in higher
education are rare (Bruschini & Unberhaum, 2002; Heenan, 2002).
Some current studies suggest a tendency for women to enroll in specific
professional paths. According to Rosemberg, Piza, and Montenegro (1990), “there seems
to be no doubt that men and women follow different careers, forming truly sexual
ghettos” (p. 30). Passos (1997) and Lewin (1977) are somewhat optimistic with regard to
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the inclusion o f women in traditionally male careers. They regard any participation, even
in reduced proportions, as making inroads into what traditionally has been considered
male students’ territory. Rosemberg and Amado (1992) add that “the steady growth of the
feminine formal education has not been enough to cause a convergence regarding
schooling and professional careers both for men and women” (p. 65). For them, little
evidence exists that this trend toward sexual career stratification will be reduced. Recent
studies indicate, for example, that female students’ career choices, especially with regard
to teaching, continue to be motivated by family pressures, through interaction, and by
influencing what the women themselves define and understand as being successful
(Smulyan, 2004).
Domestic responsibility is a variable that limits the progress and permanence of
women in higher education (Heenan, 2002). Cultural values influence social roles, and,
consequently domestic responsibilities preempt personal ambitions. Other factors
contributing to women’s non-permanence in school are home tasks, financial constraints,
and the lack o f career advice (Barros, Mendon?a, Santos, & Quintaes, 2001).
The consideration of gender issues is essential to understanding formal education
and its articulations within other social variables (Rosemberg, 1994). Gender issues are
critical to any discussion of school performance (Burke, 1989; Jacobs, 1996; Richardson
& Woodley, 2003; Weis, 2001; Wilson & Boldizar, 1990).
Gender studies have recently altered the focus of attention from themes such as
work and violence to questions like identity, representation and social quality (Fraser,
2002). On the first phase researchers adopted a critical approach. Louro (2002)
exemplifies the inflection of the argumentation:
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Feminist critical educators examined the production of inequalities between boys and
girls, men and women, especially on the school environment. Besides demonstrating
that the school reproduces the power dynamics lived by individuals in a wider
society, some studies were engaged in showing that school also produces - in
particular and specific manners-such social inequalities. In the curricular policies as
well as in the didactic books, in the classroom and in the evaluation processes, one
can clearly see the boundary of social places for boys and girls, teenagers and adults,
according to gender. The sexist language not only from the texts but also from the
daily practice is revealed. The patriarchal ideology and the androcentered knowledge
are show n.. . . The teaching job, more specifically the womanliness process of
teachership and its mark on the building up and on the social recognition of the
profession, gains special attention, (p. 230)

Despite educational improvements, women continue being discriminated on the
professional market. A study released by the Interunion Department of Statistics and
Socioeconomic Studies (Dieese) and reported by the newspaper Gazeta do Povo reveals
that women face higher unemployment and, when employed, their salaries are much
lower than the ones received by male workers in the same position. The study also
reveals an increase in female participation at informal jobs, in other words, without
registration, which would guarantee social benefits. Moreover, in 2003, women who were
bread winners (i.e., their families were solely dependent on their jobs) have already
reached 28.8% of the total (Gazeta do Povo, 2004).

Racial Inequality
Race relations in Brazil are characterized by important contradictions (Escossia,
2004; Reichmann, 1999). On the one hand, a large percentage of the Black population is
disadvantaged in terms of social equality, which, among other factors, is the result of a
historic process of discrimination. On the other hand, the existence of racism is denied
both officially and privately, thereby affirming that the heterogeneity of the Brazilian
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population is a unifying factor and leads to the absence of conflict among different ethnic
groups (Sansone, 2004; Silva & Pinto, 2001).
These contradictions and inequalities are reflected in the educational system,
which demonstrates a willingness to discuss racial issues but which also, in most cases,
does no more than take isolated actions. In spite of the relevance of the theme, debates
about racial issues in the educational environment are rare and sometimes seem to carry a
paternalistic connotation (Carvalho, 2004; Henriques, 2002; Silva & Hasenbalg, 1999).
Scholars in the field of social and race relations have historically emphasized the
need for the educational system to consider racial inequality (Fernandes, 1978; Fernandes
& Bastide, 1965; Holanda, 1956). Yet only recently has the system made minor
recognition of the significance of studies that deal with race relations and education
(Pinto, Rosemberg, & Pinto, 2003). Although the subject has been very much present in
the educational forums of Brazil, only a relatively few dissertations and theses have been
produced on the subject, and only a limited number of articles have been published, in
specialized journals, about these issues (Rosemberg, 2002; Silva & Hasenbalg, 1999).
Current literature reflects the debate about affirmative-action issues in Brazilian
society (Araujo, 2002; Jaccoud & Beghin, 2002; Silva, 2003). The problem of entry
quotas for Black students into higher education deserves specifically one’s concern (Gois,
2004; Pinto, Rosemberg, & Carvalho, 2003; Souza, 2004). For Guimaraes (1999), many
Brazilians still doubt that affirmative action is either feasible or effective. The debate
includes difficulties of racial classification (BBC Brasil, 2004; Sansone, 2004). One
dilemma that contributes to the debate is that of definition. For and against arguments
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related to affirmative actions directed to the non-White population were classified by
Guimaraes (1999) and can be found in Appendix B.
In Brazil, racial classification is based on phenotypic characteristics, which
classifies color, rather than family ascendance, as is done in North-American
classification (Piza & Rosemberg, 1999). Currently, for the purpose of the demographic
census and other studies (PNADS, PNSN, and PPV), the IBGE collects information about
the color of the population, using a process of self-classification wherein the citizen
chooses one of the four alternatives: White, Black, Brown, or Yellow. This characteristic
of the Brazilian census is linked to the difficulty of establishing more-adequate racial and
ethnic criteria. The Brazilian population is the result of extensive miscegenation, which
has produced intermediate groups that are difficult to classify (Piza & Rosemberg, 1999).
Another aspect to consider is the influence of historical, political, and ideological factors
in this process (Cardoso, 2003). These influences have not been studied in depth, but the
fact that data-collecting and data-processing organizations have voiced criticisms and
observations regarding the adopted procedure demonstrates their significance
(Rosemberg & Pinto, 1997).
Because of these factors, race relations of Brazilian society are complex with
regard to classification. The dynamic aspects present when the data are collected yield
different results. Some aspects of this problem can be observed in the way the Brazilian
population stands in relation to its racial composition. Derogatory expressions regarding
certain population segments, for instance, reinforce racial prejudice (Cameiro, 2002;
Reichmann, 1999).
In spite of the difficulties, Schwartzman (2004) proposes:
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Results confirm that Brazil has no clear boundaries in the population in terms of
ethnic, linguistic, cultural, or historical characteristics, which attempts to classify
people according to these categories. Nevertheless it does not mean that this topic
cannot or should not be researched in statistical terms. This would allow the
understanding of vast and significant realities though vaguely limited. This
inaccuracy should not be understood as an error that could be corrected through a
more precise rank or rate, but as a necessary trait on one side that reflects scattering
perceptions and identities, which can vary for the same person, depending on the
context or the type of question that is presented, (p. 104)
As in many other countries of the world, Brazil experienced a long period of
slavery. According to Rosemberg (1998) and Paixao (2004), the legacy of this period was
the dissemination of discriminatory practices as observed in inequalities and racial
prejudices, followed by the myth of racial democracy, or a cordial racism (Okediji, 2004;
Reichmann, 1999; Smith, 2000).
By reviewing the history of Brazil, one can recognize how society has disregarded
destiny of the Black population in examples such as migration policies and the existence
of the puritatae sanguinis, or pure-blood statute (blood purity), which, according to
Rosemberg (1997),
was comprised of a succession of judicial norms, both ecclesiastical and monarchical,
that were commonly used in Spain and Portugal, and consequently in Brazil Colony.
Some segments, such as Black and Mulatto, were considered the bearers of
‘contagious blood,’ a condition that would impede them from gaining access to the
nobility, to public positions, and to other privileges, (p. 4)
Although it was promulgated and put into effect only during the period of
Colonial Brazil, this statute left its mark and continues influencing how specific segments
of the population not only are regarded by others but also how they perceive themselves
(Piza & Rosemberg, 1999).
To some extent, these factors contributed to a reluctance to reveal one’s own
ascendance. Revealing, or simply mentioning, a stigmatized ascendance, namely, racial
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identification, was not desirable— especially if doing so was part of a police
investigation. Consequently, many individuals of Black ascendance intentionally
concealed their racial heritage, to the point that those who were light-skinned adopted a
Caucasian identity. Such a negative environment is likely to influence people when they
classify themselves for the official census in terms of color (Piza & Rosemberg, 1999).
After slavery was abolished, in 1888, inequality among Blacks and Whites
remained as a residual o f the former regime, a post-abolition outcome that was
incompatible with the new social order that was forming in a competitive society
(Reichmann, 1999). According to Fernandes (1978), even in the midst of the racially
unequal environment, racial discrimination would eventually disappear as a result of
industrial development (Fernandes, 1978; Fernandes & Bastide, 1965). This notion
influenced Brazilian educational thinking. To this day, there exists a persistent tendency
to correlate the educational difficulties of Blacks with poverty, without taking other
possible causes for educational problems into consideration (Silva & Hasenbalg, 1999).
Hasenbalg and Silva (1990), in turn, analyze the relationship between race and
social class from a different perspective. Although they do not deny that the condition of
the Black population is associated with the political and structural evolution of the
Brazilian society, they seek to understand the specific impact of race on the opportunities
of access to material and symbolic goods. In studying the social mobility of Whites and
Blacks in Brazil, Hasenbalg and Silva (1998) confirm that the inequalities are derived not
only from observable differences of both populations, but are also related to the unequal
opportunities of ascension. Among the circumstances that have contributed to this
imbalance are immigration policies (of Europeans) that resulted in the marginalization of
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Blacks and that have reinforced the pattern of regional distribution of the two racial
groups. Blacks tended to concentrate in economically less-developed areas, where the
opportunities for education and work were restricted; Whites, however, tended to gather
in more-developed areas.
Rosemberg and Pinto (1997) point out studies that identify other factors that
interfere in the process o f racial identification. Generally, throughout Latin America a
strong association between social class and race or color exists. Simply stated, people
from a higher socioeconomic level tend to be, in a statistical terms, lighter skinned (Silva,
1999).
Thus, as in other spheres of social life, Blacks face difficulties in obtaining
education. For them, having access to education and remaining in school is difficult. In
general terms, Blacks go to low-quality schools, which results in educational delay at best
and a greater failure rate at worst in comparison to the experience of Whites. Studies
about educational opportunities also have shown a difference with regard to the choices
made by Whites and Blacks, with evident disadvantage to the latter regarding access to
school and progression, which is considered slow and irregular (Cotter et al., 1999;
McCarthy, 1996). As Silva (1999) said: “Non-White children enter school later than
White children, with negative consequences for school performance, and the proportion
of pretos and pardos that have no education at all is three times greater than for Whites”
(P- 57).
In order to understand the aspects of Brazilian society that affect Blacks, one must
dig deeper into the analysis of the social issues that influence the educational problems
that members of the Black population face. Although these difficulties do not begin with
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the school experience, school is where inequalities become especially evident, where they
increase, and where they manifest themselves in dramatic ways.
School drop-out rates are approximately the same for the three color groups, [Whites,
Blacks and Mulattos], but non White children who entered school at a later age and
lagged farther behind tend to drop out with fewer grades of school completed than
White dropouts. (Silva & Hasenbalg, 1999 p.61)
In the past few decades, structural transformations have upgraded Brazilian
society. Yet, research conducted by Hasenbalg and Silva (1990) has shown that even in
the more developed areas, such significant social indicators as infant mortality, life
expectancy, performance, education, and basic sanitation verify that Blacks endure worse
living conditions than Whites —even Whites in the same income level. Using the
educational supplement o f the 1982 PNAD (Household Sample National Survey),
Hasenbalg and Silva (1990) contrast the educational paths of Whites, Blacks, and
Browns. Their comparison makes it evident that disadvantages of access to school and
the pace of educational progress resulting from deep educational inequalities exist. They
concluded that the increasing levels of industrialization and modernization of the social
structure have not eliminated the effects of race or color as criteria of social selection and
that, in fact, inequality is increasing.
In other study, they said:
The accelerated rhythm of industrialization and urbanization since the 1960s has
radically improved living standards for most Brazilians. But in spite of massive
structural transformations, a growing number of empirical studies indicate that the
pardo and preto (or non White) population is still systematically disadvantaged as
measured by demographic and socioeconomic indicators such as infant mortality, life
expectancy, social mobility, labor force participation, and income distribution. The
evidence suggests that industrialization and modernization of the social structure did
not eliminate race and color as determinants of social inequalities. (Silva &
Hasenbalg, 1999 p. 53)
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Historical information as well as official data confirm that formal educational
opportunities are unequal for Whites and non-Whites. In the past, few sociological
analyses were made of this racial reality and of its distribution among the various groups
that comprise the Brazilian population. Recently, however, researchers have examined
the sociological impact of such inequality (Jaccoud & Beghin, 2002). Educators have
detected, for example, that certain books and curricula endorsed by the formal
educational system reinforce a negative racial identity for Blacks, thereby encouraging a
stereotypical and prejudicial image (Hasenbalg & Silva, 1990; Louro, 2002; Silva &
Hasenbalg, 1999).
More-recent sociological literature about race relations has emphasized the role of
education in the social mobility of Whites and non-Whites (Barcelos, 1999; Silva, 1999).
These studies point out two mobility tendencies of color groups. First, Blacks and
Browns obtain a lower-quality education than Whites in the same socioeconomic
condition. Second, whatever school experience that Blacks and Browns do obtain does
little to enable Blacks to enter the workplace and to generate income in their adult lives
(Castro & Guimaraes, 1999; Hasenbalg, 1992; Hasenbalg & Silva, 1990). These two
trends explain and reflect the mechanisms of stagnation and restriction of non-Whites,
whose socioeconomic levels tend to remain constant in the social hierarchy of Brazil
(Henriques, 2002; Silva & Hasenbalg, 1999).
Carvalho (2004) noticed that, in terms of school different levels of learning, the
lowest ones are Black male, followed by Black female, then by White male. Finally, in a
better situation, is the White female.
Pinto (2003) evidences:
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All indicators presented, especially those related to higher education, point out that
the long journey the student goes, since his ingresses on the first grade of elementary
school till the access to higher education, works like a huge racial filter which
privileges the White and blocks the Black and Brown, (p. 17)
Jaccoud and Beghin (2002) in their study concluded that “racial inequalities
between White and Black in the country are directly attached to racial discrimination in
vigor, not only at school but also at the job market” (p. 35).
In considering the data from the PNAD, Hasenbalg and Silva (1990) observed
important paradoxes and inequalities reflected in the findings. The highest degree of
inequality among color groups is in higher education. Being White in Brazil represents a
8.5 times better chance of being accepted into a university as compared to Blacks, and
almost a five times better chance than Browns. Blacks and Browns are exposed to a
greater degree of attrition in their journey through the educational system, causing them
to begin their adult life with a considerable disadvantage in terms of formal education.
These inequalities can be explained by factors that transcend the regional
inequalities and socioeconomic circumstances of families. The variables of color and race
are constantly present. On this matter Hasenbalg and Silva (1990) state that
although a better socioeconomic situation reduces the proportion of children,
independent of color, who lack access to school, there has been a persistent and clear
difference per capita in the general level of access between White and nonWhite
children, even in the higher levels of income.
After age 10, the proportion of children, who abandon school because they have
failing grades or because they need to work, tends to rapidly increase. The problem of
school evasion is approximately the same among the three color groups. Non White
children, however, have a higher level of failing grades. As a result, when they reach
the point of dropping out of the school system, they do so with a much lower average
of grades completed than do White children, (p. 12)
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Analysis o f more-recent data, such as of figures from the 2001 PNAD (Silva et al.,
2003), verifies that the average income for Blacks is less than half of that for Whites.
Additionally, the average wage for Black women is one third of that for White men.
The Brazilian constitution mandates that every child attend a minimum of 8 years
of formal study. Neither Blacks nor Whites have been able to make the requirements of
that mandate a reality, but the deficit is more critical for Blacks. Indeed, the greatest
difference between Whites and Blacks is in the amount of education received. On
average, Whites complete seven grades and Blacks complete five grades.
Regarding illiteracy levels, inequality remains strong. Among Blacks, age 15 or
above, the rate is 18.7%, as compared to 7.7% for Whites. When considering functional
illiteracy, which includes all individuals who have not had the first four grades of
elementary school, the rate for Blacks is as high as 36%, as compared to 20% for Whites.
Recent unemployment figures corroborate that Blacks and Browns are affected
more deeply than are Whites. In March 2004, the unemployment rate in Brazil was
15.3% among Browns and Blacks and 11.1% among Whites. In the same month, the
average income for Blacks and Browns income was R$535, whereas Whites earned an
average of R$ 1,096 (Grabois, 2004).
In quantitative terms, inequalities are also noteworthy. The INEP gathered
information from the National System of Assessment of Basic Education (SAEB) that
indicated that the performance of Whites at the earliest, most-basic level is higher than
Blacks. This result is correlated with two factors: (a) the amount of school attendance on
the part of a student’s parents (the fewer the years of parental attendance, the fewer the
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years of student attendance) and (b) the location of the school (the poorer the community,
the poorer the education).
Information regarding the profile of higher-education students and their progress
from the elementary school onward suggests the presence of a racial filter that benefits
Whites but hinders Blacks and Browns (Silva et al., 2003). Silva and Hasenbalg (2000)
noted that, in 1998, the proportion of young adults, ages 15 to 19, who attended middle
school was 34.95% for Whites and 19.2% for non-Whites. Inequality of access to higher
education is even more remarkable. Among 20- to 24-year-old students, the proportion of
those who have access to higher education was 12.2% among Whites and 2.4% among
non-Whites.
A survey prepared for the city of Sao Paulo and surrounding municipalities
(Rosemberg, 1981) examined schools that served poorer students and observed that such
students had shorter school days, a larger number of class shifts, and more changes in the
teaching staff. These contextual elements set up a condition that could be called the
powerless pedagogy, the circumstance in which professors, noticing that their efforts do
not attain better results, stop making an effort to change the situation. This attitude differs
from the situation observed in schools for middle-class students, where one can perceive
educational optimism, the effort to preserve the school’s image, the need to keep a good
relationship with parents, and the endeavor to maintain a good student performance.
In an attempt to understand the school underachievement of Black children,
Rosemberg (1998) writes,
I have also raised the hypothesis of racial segregation in Brazil, which, although not
taking the legal and formal contours of the North-American Jim Crow or the SouthAfrican apartheid systems, is presented in a more fluid manner—and which is more
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difficult to capture. In the Brazilian case, spatial segregation is articulated within
economic segregation, as observed in our Latin American societies, (p. 84)
In another survey about elementary education in Sao Paulo, Franco (1983)
observed that 97% of Blacks preferred to attend public schools, which are generally
located in the outskirts o f the city and linked to a lower standard of teaching when
compared to the private educational system.
Schools seem to be indifferent to the problems of race relations, thereby creating
an apparently hostile environment that is reflected in the curriculum, didactic material,
and relationship among students, and between teachers and students. Ribeiro (1999)
proposed processes of democratization and development of academic competencies that
would serve as a starting point to decrease racial discrimination within the university
environment.
The historical background of the Black population, as mentioned before, has
always been connected to poverty and social exclusion. “Poverty in Brazil has color”,
states Jaccoud and Beghin (2002 p. 43), “It is Black,” comments the Social Assistant
State Minister at that time (Silva, 2004), and it “has gender and address. Besides that, it is
a woman and it is from the northeast” (p. 57).
The intensification of poverty is amplified when one puts together the dimensions
of race, poverty, and gender. The reasons for that might be ascribed to rejection of Black
women’s worth on the Brazilian culture development and to the context of permanent
inequality of gender, added to violence (Gilliam, 1996, p. 54).
According to Cameiro (2002), “the theory of racial superiority had on female
subjection its completing element” (p. 169). History gives an erotic view of the Black
slave from the 19th century, taking into account their physical beauty. However, on the
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other hand, in the absence of this quality the female slave is seen only as an instrument of
heavy work. After the abolition of slavery [May 13,1888], the marketplace restricted the
participation of the Black woman.
In the 1980s Black women got politically organized trying to fight the stereotypes
and inequality among White and non-White women. For Bruschini and Unberhaum
(2002b) “the 1980s mark the process of studies institutionalization on gender
relationships at the universities” (p. 35). There is a fight against the triple discrimination:
social class, race, and gender (Cameiro, 2002, p. 180). Louro (2002) says: “The concept
of gender would be more potent if it were articulated in correlation to class, race, ethnics,
age, etc.” (p. 229).
As a proposal solution for the inequality issue, Henriques (2004) includes the
access to education as a priority strategy. “Among the numerous dimensions for the
inclusion of the poor, assuring equal opportunities and minimal citizenship conditions,
we know for sure that (lack of) education is the main explanation for inequality, and
therefore, for poverty” (p. 66).
This chapter considered the literature regarding leadership and evaluation,
Brazilian historic-educational context, higher education and evaluation, and most
significantly works dealing with socioeconomic and educational inequalities in Brazil,
such as poverty, gender and race.
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CHAPTER 3

METHODOLOGY

Introduction
The importance o f social research to increase the level of understanding of
problems and specific issues in the different areas of study is emphasized by Levin and
Fox (2004) regarding statistics. Following the above-cited authors’ position, the purpose
of this research is to study the relationship between selected socioeconomic
characteristics of Brazilian students of higher education institutions, and the result
attained in the 2002 Exame Nacional de Cursos (ENC) [National Exam of Study
Programs]. The socioeconomic characteristics are considered as independent variables
and are related to the general score, defined as the dependent variable.
This chapter contains the methodology used in this study, seeking to demonstrate
its relationship with the theoretical framework of reference. It describes the
object/participant of this research, presents the characteristics of the employed
instruments, as well as defines the process used in the data analysis (Pyrczak, 1999;
Rudestam & Newton, 2001).
In order to achieve its purpose, this study analyzed the socioeconomic data as
found in the 2002 ENC's survey-questionnaire of senior students in the Brazilian higher
educational system.
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Instruments
The choice of an appropriate research instrument is one of the vital aspects in the
development of a study. Such studies also depend on the source of gathered data. For this
reason, studies are often based on government instruments and data, which also depend
on the source o f gathered data, especially in the field of human and social sciences. One
of the advantages of employing government sources is the trustworthiness and
consistency of the available data according to Rudestam and Newton (2001).
As stated by Levin and Fox (2004) this study should be considered as a secondary
analysis of the referred data. They wrote: “Frequently designated as archive data, this
information comes from governmental sources, private agencies or even colleges and
universities. Thus, all that is done in the analysis of the data is called secondary analysis”
(p. 6).
This study uses secondary official data taken from the Brazilian government
Ministry of Education. The use of secondary data has been a common source for other
studies, as stated by Wang, Sedranski and Jinn (1992). According to Best (1999):
Secondary data sources are being used more frequently than ever in outcomes
research. The speed and relative low cost of these data bases makes them ideal for
analyzing outcomes. Today's researcher has numerous secondary data bases available
for use. Few publications exist to help researchers locate the ideal data set for their
needs. (Abstract)
Some of the problems related to the use of secondary data are size and
representativeness of the sample. This study, however, is based on the whole population
of the senior students attending the five selected cursos during the year of 2002, thus
assuring representativeness and validity to the research.
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The National Exam of Study Programs
The Law 9.131/95 constituted the National Exam of Study Programs (ENC).
When it was first implemented in 1996, the assessment demonstrated a higher degree of
educational idealism in the norms that regulate its scope and articulation.
The ENC was administered by the Institute* Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anisio Teixeira (INEP), [Anisio Teixeira National Institute of Educational
Studies and Research], a federal department connected to the Ministry of Education,
since the Decree 2.026/96.
Later, the INEP changed the initial focus of the ENC, adding to its goals the
evaluation offeeding the decision processes, therefore formulating actions toward an
improvement o f undergraduate programs (INEP, 2003). This addition has given the ENC
a restricted, final, and general character, emphasizing it as part of a greater assessment
system, thus, making it complementary to other processes.
The ENC is primarily applied to senior students of several undergraduate
programs and is optional to those who have already graduated and wish to take it. For
senior students this was a mandatory assessment in order to obtain a registered diploma,
thus explaining, at least partially, the high proportion of questions left unanswered. The
results by curso are expressed in scores ranging from A (highest performance) to E
(poorest performance or absence), calculated, among other factors, as a function of the
general individual scores (an average of the descriptive and objective parts of the exam).
In this regard, one can summarize that the ENC evaluates symptomatically the
undergraduate programs of study through the performance of the students.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

76
In the year of its implementation, the ENC evaluated three cursos, attended by
5,031 students who participated in the evaluation. In 2002, on its seventh edition, 24
cursos were evaluated with a total population of 361,561 students. The cursos evaluated
by the ENC and their year of insertion in the exam are shown in Table 1.
The coordination and application of the ENC happened under the supervision of a
consortium o f the CesgranRio Foundation, located in Rio de Janeiro, RJ, and the Carlos
Chagas Foundation, located in Sao Paulo, SP. The programs to be assessed were selected
in advance by the Education Ministry.
The exam is applied simultaneously (same day and time) in the entire country,
having a minimum answering time limit at the test centers, and nationwide report for the
results. In 2002, the exams were applied in 627 municipalities.
The responsibility of registration for those who will pass the exam fell under the
higher education institutions where the student has finished or is about to finish his/her
studies.
The content covered by the exam is based on a knowledge set called minimum
objectives, elaborated by specialists in the various cursos. Out of these minimum
objectives, a committee of each program defines the assessment approach to be used in
the test. In its early years, the academic community sometimes criticized the ENC. It has,
however, significantly contributed to Brazilian education, providing a wide discussion
about the quality of undergraduate programs and, consequently, the professionals
graduated from the educational institutions involved. In a rather transparent manner, the
ENC identified the dissimilarities within the Brazilians’ educational system (Antunes,
2003).
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Table 1
Cursos, Year o f Insertion in the Exam (ENC), and Number o f Cursos
Years

Cursos
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Business Administration

335

354

391

431

451

498

614

Law

179

196

212

229

257

274

298

Civil Engineering

102

106

110

112

118

125

128

Chemical Engineering

44

47

48

50

51

51

Veterinary Medicine

37

39

43

50

59

76

Dentistry

85

86

87

93

104

113

Electrical Engineering

81

84

87

92

96

Journalism

84

92

97

113

131

Modern Letters

369

382

406

432

472

Mathematics

291

305

322

358

358

Economy

187

189

187

190

Mechanical Engineering

70

73

74

78

Medicine

81

81

83

87

Agronomy

70

73

74

Biology

238

274

288

Physics

80

83

87

Psychology

117

123

136

Chemistry

109

113

116

Pharmacology

86

108

Pedagogy

499

606

Architecture

96

Accounting

408

Nursing

144

History

281

Total

676

822

1710

2151

2888

3701

5031
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The ENC instrument is constituted by a survey-questionnaire that seeks to get the
students’ perception on socioeconomic issues, didactic-pedagogical features, cultural
information, future expectations, perceptions related to available resources and facilities,
curricular structure, and faculty performance.

The ENC's Survey-Questionnaire
The instrument called survey-questionnaire (Appendix C, in Portuguese)
constitutes an integrating part of the ENC. Before the day of the exam, it is sent to the
participant’s residence. The survey-questionnaire is then returned on the day of the exam.
As for the 2002 survey-questionnaire, whose variables were selected for this study, the
proportion of returned questionnaires was 93.1% (INEP, 2002).
Because the survey-questionnaire deals with information related to the variables of
program’s context and process-from the seniors’ viewpoint -, its results are interesting
for they allow investigation of the hypotheses in relation to the performance variable,
in order to study trends coming from a historic sequence, as well as to complement
information at the inward process evaluation of institutions and assessed cursos.
(INEP, 2002a, p. 12)
The first 20 questions of the survey-questionnaire deal with demographic
questions such as marital status; family configuration; socioeconomic status; type of
transportation used to go to and from school; financial resources of study; parents’ level
of education; type of school (private or public); number of non-academic books read;
reading habits; and knowledge of English and Spanish.
Five questions deal with the use of technology, whereas 13 with the infrastructure
conditions of the institution in which the student is finishing his/her studies, such as the
average number of students per classroom; practical classes; laboratory facilities and
infrastructure; and information about the library.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

79
Seventeen questions deal with the curriculum and the work of the faculty, namely
the amount of weekly hours used in extra-class activities; the type of extra-curricular
activities in which the student is engaged during the curso, including research and
community activities; information about curricular internship; type and content of the
classes; workload; lesson plan of the teacher; and model of evaluation used.
Other subdivisions of the questionnaire seek information related to the major
contributions of the programs, the general condition of the institution, and the specific
approach of each course. Finally, the questionnaire presents questions on future
perspectives and areas o f interest in further study at the graduate level.
Using the appropriate statistical method, this study sought to find the relationship
between the socioeconomic characteristics based on the results reached by each student,
and the student’s achievement, as expressed in his/her general scores.

Subjects/Participants
The data used in this study come from the INEP - Institute) Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira [Anisio Teixeira National Institute of
Educational Studies and Research] database.
The study takes into consideration the results of the 2002 National Exam of Study
Programs (ENC). The subjects/participants in the database are comprised into the
following categories:
1. Senior students (who are about to get an academic degree or diploma)
2. Students of five selected undergraduate programs: Law, History, Modem
Letters, Medicine, and Dentistry
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3.

Students who were present in the ENC 2002 and answered the survey-

questionnaire.
The study describes the whole population and not samples of it, as shown in Table
2, numerical distribution and prestige qualification (Stark, 1997; Weinberg, 2006).

Table 2
Cursos by Number o f Valid Senior Students and Prestige Categories
Curso

Participants

History

11,853

Low (PC = 1)

Modern Letters

28,318

Low (PC = 2)

Law

57,922

Middle (PC = 4)

Dentistry

9,178

High (PC = 6)

M edicine

8,321

High (PC = 7)

Total

Prestige-category (PC)

115,592

N ote. Lack o f numbers 3 and 5 show that other cursos could be included between low, middle and high
prestige.

Due to the nature of the problem being addressed by this study, the instrument of
analysis used, the data provided by the Brazilian government, and the goals of the
research, this study is limited to:
1.

Undergraduate programs. According to the LDB, higher education in Brazil

embraces four levels of study: (a) 2-year degrees; (b) Undergraduate programs; (c)
Graduate programs; (d) Extension programs.
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Therefore, due to the direct relationship with the ENC, this study is limited to
undergraduate programs.
2. Students who were present and answered the questionnaire.
Not all students qualified to take the 2002 ENC were present at the time of the
evaluation. Even among those who were present, not all of them answered the surveyquestionnaire. Therefore, this study is limited to the students who were present and
answered the survey-questionnaire.
To achieve the proposed goals, the following delimitations were established:
1.

2002 National Exam of Study Programs (ENC). Although it started in 1996,

this study takes into consideration the results of the 2002 ENC. This decision is justified
by the following reasons:
a. The process of elaboration and application of the ENC and the
procedures of classification of the results were improved every year. The agencies
of the professional areas and universities were called to collaborate in the
definition of content and giving directions. Adjustments were implemented. Every
year, the results were increasingly more acceptable and less criticized. Thus, in
2002, the ENC produced something that for the first time is close to a consensus
in terms of a large-scale evaluation using the adopted model.
b. The students who participated in the first evaluation were caught by
surprise. When they began their undergraduate programs, they did not know they
would be assessed at the end of their programs. In 2002, however, the students
were aware of the existence of the exam. In theory, they were aware and ready
from the beginning of their studies.
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2.

The five selected cursos evaluated by the Carlos Chagas Foundation (FCC).

Two outstanding foundations in Brazil are responsible, through a partnership, for
the whole ENC process: The CesgranRio, located in Rio de Janeiro, responsible for the
technological cursos; and the Carlos Chagas Foundation - FCC, located in Sao Paulo,
responsible for the social and health cursos, which are part of the delimitation of this
study. Besides the activity of assessment, the FCC keeps a body of researchers and a
bibliographic archive of exceptional and rare quality, being considered by Guadilla
(2001) as one of the main institutions in South America for research on higher education.
Furthermore, its location and its attitude toward research make the FCC very accessible
and favorable to researchers. This study is delimited to the five programs of study
evaluated by the FCC (Law, History, Modem Letters, Medicine, and Dentistry), for the
following reasons:
a. FCC evaluates programs of study in the field of Humanities (social) and
Biologies (health), which are present in most of the selected higher education
institutions.
b. FCC has high expertise in evaluating universities, including the wide
experience o f several selective processes of access to higher education.
c. Not only did FCC provide open access to its database, but also
supported the handling of the database in this study.
d. These five programs of study are socially known and sub-divided into
high, middle, and low prestige due to the cultural and economic characteristics of
the enrolled students.
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e.

These programs of study are representatives of the total of programs

evaluated by the FCC. Although these five programs embrace 41.67% of the
cursos evaluated by the FCC, they represent 69% of the assessed students.
3.

Senior students (Graduandos - Brazilian term for students who are about to get

an academic degree or diploma).
The ENC is open to those who are about to conclude an undergraduate program or
already have an undergraduate degree and are willing to take the exam. The population of
those examined by the 2002 ENC, in the five selected undergraduate programs, consisted
of 120,149 students. The number of senior students officially accepted was 115,592,
which corresponds to 96.2% of the total participants. On the other hand, 2,646 (2.2%)
was the number of undergraduate students who had already concluded their studies, with
no indication of the time span between their graduation and the year they passed the
ENC. Finally, there was a group of 1,911 (1.6%) participants, who had not been officially
accepted for bureaucratic reasons that will be specified below. The final sample was
delimited to the officially accepted 115,592, for the following reasons:
a. They are those who in theory have the best condition to evaluate the
didactic-pedagogic questions, since they were in the immediate previous years
experiencing the educational context being studied, and having a more sensitive
perception of the issues and contexts.
b. Those who already have an undergraduate degree (2.2%) have probably
answered the questions with a perspective based on previous realities. Since they
have already concluded their programs, they could eventually have a wider
critical view than those who are about to finish their degree. These 2.2% could
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have been, for instance, graduate students or professionals experiencing the
workplace, and therefore, not contributing to homogeneous answers.
4.

Those who had taken the exam under judicial hindrances (1.6%), such as late

enrollment, lack of required documents, among others, ran the risk of having their
petitions not being accepted if their particular cases were under discussion.

Procedures
The detailed information available in the ENC’s database is open to the public.
For research purposes, however, the data available do not include the identification of
students or institutions.
In order to have access to the database, I sent a formal request to the Ministry of
Education, specifically to the INEP's board of evaluation (see the answer in Appendix
H). Attached to it, there is a detailed description of the nature, purpose, data solicitation,
chronograms, and a statement of responsibility regarding the use of the data for academic
research purposes only.
The data for this research were received in digital media format, and do not
identify students or institutions.
The following data were requested:
1. Total data and statistics of all programs of study overseen by the FCC (Carlos
Chagas Foundation).
2. The individual performance (general score) linked with the Institutional
(without individual student identification) separated not only by the objective section of
the exam, but also by the descriptive section exam. Furthermore, the general score and
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the academic organization were taken into consideration, together with the administrative
category.
3.

Survey-questionnaire (socioeconomic) with answers in personal questions

(excluding name, address, and institution), such as gender, school type, and age.
After receiving the requested information from the INEP, the database was
adapted to be compatible with the statistical software used in this research.
Initially the frequency was analyzed, emphasizing those linked to the leading
variables chosen for this study. At this stage, the independent variables-gender,
socioeconomic status (monthly family income), parents’ education, and race/color-were
crosschecked with the dependent variable (general score), and the students grouped by
their performance.
At the first observation of the data, I could perceive homogeneity in the group of
programs of study considered as high, middle, and low prestige, independent of each
other. Since valuable characteristics emerged from this analysis, the direction of the
independent variables was altered.
Later on, for an in-depth analysis of the characteristics of the cursos, I selected
five, as follows: two of low prestige (Modem Letters and History), one of middle prestige
(Law), and two of high prestige (Medicine and Dentistry). By prestige, it is meant the
cultural, economic, and social factors, which hold together individuals in their choice of
curso. This can be measured not only by how intensely the program is sought or by the
dispute for the available openings offered by the selective entry process to higher
education, but also by the family income of the enrolled students, as well as the average
salary o f those who are hired after finishing their degree.
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After the description of all the frequencies and the level in the relationship
between the dependent and independent variables using SPSS, I chose to submit the data
to statistical software {AnswerTree), which separates the different groups in a specific
category based on the average grade. This made a larger depiction of the results possible,
directly linked to the analyzed issues of this dissertation. Finally, I used the probability
calculations (segmented and combined) in order to measure the distortion from the
normal probabilities in an equilibrium situation.

Data Analysis
The use of statistics as an instrument of description or decision-making is
particularly useful, especially when there is the need to quantify data at the nominal,
ordinal, and interval levels (Levin & Fox, 2004). The research and analysis technique
employed in this study is descriptive statistics. This approach has the advantage to “help
us summarize data so they can be easily comprehended” (Patten, 2000, p. 91).
In order to accomplish the intended objectives, I chose the quantitative-research
approach, using the statistical analysis program called Statistical Package for the Social
Sciences, or SPSS (Corporate SPSS, 1983, 1990; Field, 2005; Norusis, 1997), with
emphasis on the AnswerTree module (Karalic, 1992; Magerman, 1995; SPSS, 1998).
Through segmentation, this module specifically helps in determining the statistically
significant groups. Using the Automatic Interactive Detection (AID), AnswerTree
searches hierarchical and exploratory analyses in order to identify homogeneous sub
groups within the same level and with a common profile. Although it has been widely
used in many other parts of the world, AID is relatively novel and unusual to the
scientific field in Brazil.
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In order to complement what is found in the AID analyses, this study uses
probability calculation (segmented and combined).
As highlighted by Levin and Fox (2004), this set of techniques is used to produce
a reduction in the quantitative data in descriptive terms, and it has the advantage of being
more convenient and easier to demonstrate. Moreover, the authors affirm that “in spite of
the help of numerous and sophisticated processes, it is always a formidable task to
describe and quantify the mass of data generated by projects of social research” (p. 13).
Having in mind that the nature and purpose of this study is to verify the
significant relationship between selected socioeconomic and general grade of Brazilian
students of higher education, I selected the following socioeconomic characteristics:
gender, socioeconomic status (monthly family income), parents’ education, and
race/color.
The socioeconomic characteristics are divided as follows:
1. Gender: Male; Female.
2. Monthly Family Income (in US dollars): Up to USD 200.00; from USD 201.00
to USD 650.00; from USD 651.00 to USD 1,300.00; from USD 1,301.00 to USD
3,300.00; above USD 3,300.00.
3. Level of Parents’ education: non-existent; elementary school incomplete;
elementary school completed; completed middle education; higher education.
4. Race/Color: White; Black; Brown/Mulatto; Yellow (Asian); Indio.
High scores described those who obtained a general score-defined as the result of
average score between the objective and descriptive parts of exam-within the fourth
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quartile (75th percentile), while low scores was attributed to those who obtained a general
score within the first quartile (25th percentile).
Based on the presented reasons on chapter 2 referring to the difficulty in
categorizing race/color and ethnicity, and also because of the statistical homogeneity of
these groups, Blacks and Mulattoes are sometimes put together under one category
(Schwartzman, 2004; Silva, 1999).
This chapter described the methodology applied in this dissertation. It also
presented the characteristics of the utilized instruments, and defined the adopted
processes for data analysis.
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CHAPTER 4

THE RESULTS

Introduction
The purpose of this research was to study the relationship between selected
socioeconomic characteristics among Brazilian students of higher education institutions,
and their general score o f the 2002 Exame Nacional de Cursos (ENC) [National Exam of
Study Programs].
This chapter presents the results of this study and the relationship found between
the selected variables. The following characteristics are the four independent variables:
gender, socioeconomic status (monthly income family), parents’ education, and
race/color.
In order to achieve its purpose, socioeconomic data as found in the 2002 E N C s
survey-questionnaire of senior students in the Brazilian higher educational system were
analyzed. The students were selected from five undergraduate cursos as follows: 2 of low
prestige (History and Modem Letters), 1 of middle prestige (Law), and 2 of high prestige
(Dentistry and Medicine).
The categorization by prestige (PC) is based on indicators that relate
candidate/vacant seats (vacancies) in the program selective process, and, according to
Pinho (2001), also on the student’s family socioeconomic profile, and the average starting

89
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salary for the given career. This is also demonstrated by the frequencies of students
coming from public or private high schools.

Results From Raw Data
General Characteristics
The cursos selected in this study from the 2002 ENC, by number of valid senior
students and prestige categories of the programs, are described in Table 3.

Table 3 *
Cursos by Prestige and Number o f Valid Senior Students and Prestige Categories
Cursosa

Senior Students

Valid Subjectsb

Low Prestige
(1) History

12,970

11,853

(2) Modem Letters

28,588

28,318

58,264

57,922

(6) Dentistry

9,189

9,178

(7) Medicine

8,492

8,321

117,503

115,592

Middle Prestige
(4) Law
High prestige

Total

aNumbers 1 to 7 refer the determined category o f prestige (PC). bSenior Students valid for this research.

One can observe a higher proportion of students on the low- and middle-prestige
cursos than on the high-prestige ones. Taking into consideration that 70% of higher
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education is linked to private IES, there is a natural concern with costs. The high-prestige
cursos demand a larger concentration of titled professors and, consequently, higher
salaries. The difference on the number of students can be attributed to some factors: (a)
fewer vacancies in the IES in high-prestige cursos are due to the elevated costs for
maintaining them; (b) since there is a low margin of profit, the tuition is higher and the
number of students who can afford it decreases; (c) possibility of quick insertion in the
marketplace for students of low-prestige cursos; (d) possibility of multiple insertion in
the marketplace for students of middle-prestige cursos (Law).

Selected Characteristics of Cursos
History
History is situated in the low-prestige group of cursos. Among 12,970 History
students, 45.5% o f them finished their studies in private institutions, while 55.5% in
public schools. Table 4 presents the type of high school from which History students
originated.

Table 4
Percentage o f History Students Attending Different High-School Categories

Public Secondary
School (%)

Private Secondary
School (%)

Partially
in Both (%)

Total
(%)

61

21.1

17.9

100
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As shown in Table 4, the majority of the History students went to public high
schools, which are low-prestige institutions at this level.
In 2002 there were 281 History cursos out of which 38.1% were in the Southeast
region. Of the total of senior students (12,970), 37.3% were from states located in the
Southeast region, especially Sao Paulo, Minas Gerais, and Rio de Janeiro.
Table 5 presents the number and percentage of History schools and of students
distributed throughout the geographic regions of Brazil.

Table 5
Percentage o f History Schools and Senior Students as Distributed by Regions

Region

History Schools

Senior Students

Number

%

Number

%

North

11

3.9

633

4.9

Northeast

83

29.5

3,940

30.4

Southeast

107

38.1

4,836

37.3

South

49

17.4

2,125

16.4

Middle West

31

11.0

1,436

11.1

281

100

12,970

Total
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From among all five cursos in the northeast region, History has the highest
percentage of participation (30.4%). History has also one of the lowest rates of young
students. Just 29.9% are under the age of 24.
There was a high predominance of female students (65.5%), White (60%), with
low family income, and with a lower percentage of parents with higher education degrees
(father, 9.1%; mother, 9.8%). Aspects that influenced the general performance of these
students, among all variables of the Sociocultural survey questionnaire, were: gender,
type o f reading material, and future perspectives (INEP, 2002a). Only 23.1% of History
students did not work during their program of study.

Modern Letters
Modem Letters is also situated among the low-prestige cursos group. Among
28,588 Modem Letter students, 61.7% finished their studies in private schools, while
38.3% in public schools. Table 6 presents the type of high school that Modem Letters
students had attended.
In contrast to the high- or middle-prestige cursos, Modem Letters students, as
shown in Table 6, predominantly studied in public schools, reinforcing the concept of
students who belong to less favorable social classes.
In 2002, there were 472 programs from which 42% were in the Southeast region.
Of the total senior students (28,588), 51.6% were from states located in the Southeast
region, especially Sao Paulo and Minas Gerais. Table 7 presents the number and
percentage of Modem Letters schools and students distributed throughout the geographic
regions o f Brazil.
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Table 6
Percentage o f Modern Letters Students Attending Different High-School Categories

Public Secondary

Private Secondary

Partially

Total

School (%)

School (%)

in Both (%)

(%)

67.1

18.5

14.4

100

Table 7
Percentage o f Modern Letters Schools and Senior Students as Distributed by Regions

Modem Letters
Schools

Region

Senior Students

Number

%

Number

%

North

34

7.2

1,642

5.7

Northeast

101

21.4

5,104

17.8

Southeast

199

42.0

14,746

51.6

South

83

17.6

4,092

14.3

Mid West

55

11.7

3,004

10.5

Total

472

100

28,588

100
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From among all five cursos on the north region, Modem Letters has the highest
percentage of participation, when compared to the other cursos (7.2% of cursos and 5.7%
of students). Modem Letters has the least percentage of young students, showing that in
this curso late entrance is a characteristic. Just 35.5% of students are under the age of 24.
According to INEP (2002a) there was a high predominance of female students (87.2%),
White (69.5%), with low family income, and with a lower percentage of parents with a
higher education degree (father, 8.9%; mother, 9.9%). Among all variables of
Sociocultural survey questionnaire, the type of material used by professors in class, the
administrative category, the region in which the institution is located, the type of high
school taken, the teaching techniques, and the level of income had important weight in
the general performance of these students.

Law
The school of Law represents the group of middle-prestige cursos. It has been
considered an important program, among other reasons for allowing higher chances of
employment. Among 58,264 senior students, 85% finished their studies in private
institutions, while 15% in the public system. Table 8 presents the type of high school
attended by Law students.
As for the type of high school of Law students, Table 8 shows that even though
almost half of the students came from private institutions, they are more evenly
distributed between the types of high-school institutions.
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Table 8
Percentage o f Law Students Attending Different High-School Categories

Public Secondary

Private Secondary

Partially

Total

School (%)

School (%)

in Both (%)

(%)

32.8

47

20.2

100

In 2002, there were 298 programs from which 49.3% were in the Southeast
region. O f the total senior students (58,264), 65.9% were from states located in the
Southeast region, especially Sao Paulo. Table 9 presents the number and percentage of
Law schools and students distributed throughout the geographic regions of Brazil.
The northeast region is the most destitute one, not only in the number of Law
courses, but also in the number of students. It is the second last curso with the least
percentage of students coming from the north region. An analysis of the four independent
variables showed that there was a small predominance of female students (51.6%), under
24 (53.5%), White (83.1%), with average to high family income, and with parents with
above average higher education (father, 39%; mother, 32.2%). Among all variables of
Sociocultural survey questionnaire characteristics such as the administrative category,
age, teaching technique, and the type of reading material had important weight in the
general performance of these students (INEP, 2002a). Only 34.4% of Law students did
not work during their program of study.
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Table 9
Percentage o f Law Schools and Senior Students as Distributed by Regions

Region

Law Schools

Senior Students

Number

%

Number

%

North

20

6.7

1,610

2.8

Northeast

34

11.4

5,489

9.4

Southeast

147

49.3

38,378

65.9

South

68

22.8

8,505

14.6

Mid West

29

9.7

4,282

7.3

298

100

58,264

100

Total

Dentistry
The socioeconomic profile of students in Dentistry, even though high, does not
reach the same level of Medicine students. Among these, 67.9% finished their studies in
Dentistry private institutions, while 32.1% in public schools. Table 10 presents the source
of Dentistry students in relationship to the high school.
Similar to the results of the other high-prestige cursos: (a) regarding the type of
high school, the majority of the Dentistry students also studied in private institutions; (b)
the data show the elitist character of the Dentistry students.
Dentistry has the highest percentage rate, when compared to all cursos, of
students who come from private high schools.
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Table 10
Percentage o f Dentistry Students Attending Different High-School Categories

Public Secondary

Private Secondary

Partially

Total

School (%)

School (%)

in Both (%)

(%)

14.1

67.7

18.2

100

In 2002 there were 113 programs from which 59.3% were in the Southeast region.
The total of students was 9,189, of whom 65.9% were from states located in the
Southeast region, especially in Sao Paulo, as can be seen in Table 11. Table 11 presents
the number and percentage o f Dentistry schools and students distributed throughout the
geographic regions of Brazil.
Dentistry presents the highest deviation among all cursos in this study in relation
to region distribution. Approximately two thirds of senior students are from the southeast
region. When one compares all cursos of this study, the north region has the least
percentage of senior Dentistry students (1.8%).
According to INEP (2002a), there was a predominance of students who were:
female (63.7%), under 24 years of age (81.6%), White (85%), and with parents with
higher education degrees (father, 55.3%; mother, 48%).

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited w ithout permission.

99
Table 11
Percentage o f Dentistry School and Senior Students as Distributed by Regions

Dentistry Schools

Region

Senior Students

Number

%

Number

%

North

4

3.5

168

1.8

Northeast

16

14.2

990

10.8

Southeast

67

59.3

6,054

65.9

South

19

16.8

1,559

17.0

Mid West

7

6.2

418

4.5

113

100

9,189

100

Total

Among all variables of Sociocultural survey questionnaire, age, administrative
categories, the region where the educational institution is located, and the type of
academic activities had important weight in the general performance of these students
(INEP, 2002a).
Among all cursos, Dentistry is the one which has the highest percentage of White
students (85%) and is also the curso in which the senior students are the youngest, with
81.6% below age 24.

Medicine
The socioeconomic profile of Medicine students who participated in the 2002
ENC is high. Medicine has been one of the most sought after cursos in Brazil. Among
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8,492 senior students, 56.8% were admitted in a public institution, whereas 43.2% went
to a private school. Table 12 presents the source of Medicine students in relationship to
the high school.

Table 12
Percentage o f Medicine Students Attending Different High-School Categories

Public Secondary

Private Secondary

Partially

Total

School (%)

School (%)

in Both (%)

(%)

11.1

73.4

15.5

100

Table 12 shows that a predominance of Medicine students came from private high
schools. The high level of students coming from private high schools (73.4%)
demonstrates the elitism in Medicine.
In 2002 there were 87 Medicine programs from which 55.2% were in the
Southeast region, the wealthiest in the country. The total of participating senior students
was 8,492, of whom 59% were from the Southeast region, especially from Sao Paulo and
Rio de Janeiro states. Table 13 presents the number and percentage of Medicine schools
and students distributed throughout the geographic regions of Brazil.
The southeast region of Brazil, the wealthiest one, has the most advanced
Medicine centers of the country. Although Brazil is a tropical country with specific
diseases, the north and midwest areas continue to lack professionals in the Medicine area.
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Table 13
Percentage o f Medicine School and Senior Students as Distributed by Regions

Region

Medicine Schools
Number

Senior Students
%

Number

%

North

4

4.6

372

4.4

Northeast

13

14.9

1,460

17.2

Southeast

48

55.2

5,010

59.0

South

18

20.7

1,382

16.3

Mid West

4

4.6

268

3.1

Total

87

100

8,492

100

According to INEP (2002a), in Medicine there was a predominance of students
who were male (55.1%), under 24 (60%), White (80.6%), non-working during the
program period (72.4%), and with parents with higher education degrees (father, 64.5%;
mother, 55.6%). Among all variables of Sociocultural survey questionnaire, age, future
individual perspectives, and school administrative categories had important weight in the
general performance of these students.

Characteristics and Profile of Students
In Brazil, private high schools have students who belong mainly to middle/high
social classes. Public high schools, on the other hand, have students who are in general
from the low social class. These characteristics are inverted at the college level where
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high-prestige cursos are offered in public institutions, whereas private institutions (where
the opening of new courses has highly increased in the last years) offer low-prestige
cursos. Concerning the choice of cursos of the students who finished high school in
public institutions, see Figure 1.

Modem
Medicine

Letters
SO

History
Physics

Dentistry
-55

Biology

Pharmacology \

Agronomy

Psychology
Veterinarian
Medicine

Nursing
Law

Figure 1. Percentage of senior students who attended public high-school
institutions as distributed by higher education cursos.
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A cross checking o f Tables 4, 6, 8, 10, and 12 indicates that students who chose
low-prestige programs in higher education usually came from public high-school
institutions. With respect to the choice of cursos of the students who finished high school
in private institutions, see Figure 2.

Modem
Medicine

Letters
.....SO

\

/ History

Dentistry
.. Physics

Biology

Pharmacology

Psychology\

$6

4?

Veterinarian
Medicine

Agronomy

Nursing
Law

Figure 2. Percentage of senior students who attended private high-school institutions as
distributed by higher education cursos.

Inversely, students who belong to the high-prestige cursos usually come from
private high-school institutions. The average age of senior students according to their
cursos is presented in Table 14.
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Table 14
Average Age by Cursos

Cursos

Average Age

History

29.8

Modem Letters

28.5

Law

26.5

Dentistry

22.3

Medicine

23.7

In general terms, high-prestige cursos are completed by younger students as
compared with those who finish lower prestige cursos, as one can see in Table 14. This
fact becomes even more relevant when one takes into consideration the time needed to
complete the program: middle- and high-prestige programs take between 5 to 6 years
(Law and Dentistry: 5 years; Medicine: 6 years). Lower prestige programs take, on
average, 3 years (Modem Letters and History).

Characteristics of Cursos Based on the Dependent Variable
The socioeconomic characteristics are considered as independent variables and
are related to the general score, defined as the dependent variable. General score is the
result of the average score between the objective and descriptive parts of the ENC. In this
research, low scores were attributed to those senior students who obtained a general score
below the 25th percentile (G l), while high scores describe those senior students who
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obtained a general score above the 75th percentile (G3). The scores between > 25th and <
75th percentile are called G2.
Since the purpose of this study was to verily the existence of statistical
significance of the socioeconomical variables with low or high scores, the results
presented on the AnswerTree and the probability calculations were done considering only
G1 and G3. G2 is presented only for general information in some tables, but it does not
belong to the direct statistics analysis.
The dependent variable (general score) is presented in Table 15, by curso and
percentage, including among other things the 25th and 75th percentile, as established in the
delimitation of this study.
Dentistry was the only curso in which there was no minimal score equal to zero.
In none of the cursos was there a maximum general score of 100 points. The highest level
of performance was found in Law (93.8 points). However, these were isolated
performances, for almost all students in Law (95%) had a general score below 66.3
points.
In general, the level of the exam scores is average and improving every year. The
performance of the Modem Letters and History students is quite low. Among these
students, 75% of them do not go beyond 33.8 and 35 points respectively.
Since the general score was obtained by the score taken by the student in the
objective and the discursive part of the exam, one can refer to Appendix D in order to
visualize. In Table 16, the average general score by curso is shown.
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Table 15
Distribution Category o f General Scores Among Cursos
Cursos
Score percentiles

History

Modern Letters

Law

Dentistry

M edicine

Minimum

0.0

0.0

0.0

8.8

0.0

05

10.0

11.3

20.0

36.3

24.6

25

16.5

18.8

32.5

46.3

37.4

50

24.0

25.0

41.3

52.5

46.6

75

35.0

33.8

51.3

60.0

55.4

95

55.3

50.0

66.3

68.8

66.4

Maximum

89.8

91.3

93.8

87.5

84.6

Average

27.4

27.2

42.0

52.7

46.1

Standard D.

14.2

11.9

13.9

10.0

12.9

8,321

9,178

57,922

28,318

11,853

N

N ote. Numbers under cursos mean grade or scores. B old numbers indicate 25th and 75th percentiles.

It is important to point out that, in this study, low scores (G l) differ among the
cursos. An average low score for History is 12.5, whereas for Dentistry it is 40.5. On the
other hand, 65 is considered a high score (G3) in Dentistry, whereas for History 47.2 is
considered a high score (G3).
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Table 16
Distribution o f Average Scores o f Senior Students by Groups 1, 2 and 3, and Average
General Scores
Average General Score

Curso

G1

G2

Total
G3

History

12.5

24.5

47.2

27.4

Standard Deviation

2.9

5.2

10.4

14.2

2,887

5,964

3,002

11,853

Modern Letters

14.7

26.2

44.0

27.2

Standard Deviation

3.3

4.2

8.3

11.9

N

8,046

13,439

6,833

28,318

Law

24.7

41.7

60.6

42.0

5.6

5.6

7.0

13.9

14,294

29,731

13,897

57,922

40.5

53.2

65.0

52.7

5.3

3.5

4.5

10.0

N

2,581

4,202

2,395

9,178

M edicine

29.2

46.5

62.1

46.1

6.6

5.0

5.4

12.9

2,075

4,165

2,081

8,321

N

Standard Deviation
N
Dentistry
Standard Deviation

Standard Deviation
N

Characteristics of Cursos Based on the Independent Variables
Gender
Table 17 presents the distribution of senior students by gender, curso, group
performance, and total in percentage of frequency in category.
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Table 17
Distribution o f Senior Students by Gender, by Curso, and Performance Group

Gender

Curso

History

Modem Letters

Law

Dentistry

Medicine

Groups (%)

Total

G1

G2

Male

20

30

53

34

Female

80

70

47

66

Male

11

12

17

13

Female

89

88

83

87

Male

46

48

52

49

Female

54

52

48

51

Male

41

36

34

37

Female

59

64

66

63

Male

57

54

56

55

Female

43

46

44

45

G3

Except for Medicine, where male presence is 10% higher than female, in all other
cursos there was a high percentage of females. In that case the highest is in Modem
Letters (87%), and the lowest in Medicine (45%).

Race/Color
Table 18 presents the percentage distribution of senior students by race, according
to curso and performance group, and total in percentage of frequency in category.
One can see that there is a high concentration of White and Yellow in the higher
prestige categories, and a smaller number on the lower prestige ones. On the other hand,
cursos of low prestige have a high rate of Black, Mulatto, and Indios.
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Table 18
Distribution o f Percentage o f Senior Students by Race/Color, According to Curso and
Performance Group

Curso

Race/Color

Group Performance (%)
G1

History

Modem Letters

Law

Dentistry

Medicine

G2

Total

G3

White

58.9

61.2

63.5

61.2

Black

7.0

7.1

7.4

7.1

Brown

32.5

29.9

27.8

30.0

Yellow

1.2

1.0

0.5

0.9

Indio

0.4

0.9

0.8

0.8

White

67.5

69.5

73.2

69.8

Black

4.6

4.5

4.3

4.4

Brown

25.9

24.6

20.8

24.0

Yellow

1.3

0.9

1.2

1.1

Indio

0.8

0.6

0.6

0.6

White

83.6

83.6

83.3

83.5

Black

2.5

2.1

1.5

2.0

Brown

11.7

11.9

12.7

12.0

Yellow

1.7

2.1

2.2

2.0

Indio

0.5

0.3

0.3

0.4

White

85.3

85.1

85.6

85.3

Black

0.8

0.6

0.5

0.6

Brown

8.5

9.7

9.2

9.2

Yellow

5.0

4.5

4.5

4.6

Indio

0.4

0.2

0.3

0.3

White

77.7

81.4

84.2

81.2

Black

1.2

0.7

0.9

0.9

Brown

17.5

12.8

10.5

13.4

Yellow

3.2

4.9

4.2

4.3

Indio

0.4

0.2

0.2

0.2
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Parents’ Education
Table 19 presents the distribution of percentage by father’s education according to
curso and performance group and the total percentage of the three groups. Table 20
presents the distribution o f percentage by mother’s education according to curso and
performance group.
Tables 19 and 20 present the following tendencies: (a) in the high-prestige
cursos, parents have more schooling; (b) in the low-prestige cursos parents have less
schooling; (c) parents’ education among students of low-prestige cursos is concentrated
th
in parents with 4 ‘ grade education; (d) parents’ education among students of middleprestige cursos is equally distributed; (e) high-prestige cursos are associated with parents
who have higher education; (f) for high-prestige cursos, the ratio of parents with no
education is minimal.

Family Income
Table 21 presents the distribution of senior students’ percentage by family income
according to curso and performance group and the total in percentage of the three groups.
Table 21 presents the following tendencies: (a) in the high-prestige cursos there is a
higher income; (b) in the low-prestige cursos there is a lower income. The greatest
differences occur between the extreme cursos of History (PC = 1 ) and Medicine (PC =
7).
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Table 19
Distribution o f Senior Students ’ Percentage by Father’s Education, According to Curso
and Performance Group

Curso

Father’s
Education

History

Modem Letters

Law

Dentistry

Medicine

Group Performance (%)

Total

_________________________
G1
G2
G3

None

16.0

11.1

7.2

11.3

ES up to 4th d.

56.7

54.6

42.5

52.0

ES up to 8th d.

12.2

14.4

16.4

14.4

Completed MI

10.8

13.1

19.2

14.1

Higher Education

4.3

6.8

14.7

8.2

None

12.9

8.6

5.2

9.0

ES up to 4th d.

53.3

52.5

45.3

51.0

ES up to 8th d.

14.1

15.4

15.4

15.1

Completed MI

13.5

15.1

20.2

15.9

Higher Education

6.1

8.3

14.0

9.1

None

3.2

2.6

2.0

2.6

ES up to 4th d.

24.3

24.1

20.0

23.1

ES up to 8th d.
Completed MI

14.7
22.7

12.5
22.7

9.8
22.4

12.3
22.6

Higher Education

35.1

38.2

45.9

39.3

None

0.7

0.5

0.3

0.5

ES up to 4th d.

11.2

10.8

11.4

11.1

ES up to 8th d.

10.1

8.9

8.3

9.1

Completed MI

22.7

23.9

24.6

23.7

Higher Education

55.3

55.8

55.4

55.6

None

1.0

0.5

0.4

0.6

ES up to 4th d.

8.3
6.7

8.1
6.5

8.7

ES up to 8th d.

10.3
7.7

Completed MI

18.5

19.5

17.6

18.8

Higher Education
62.5
65.0
67.3
Note, d means degree. ES means Elementary School and MI means Middle Instruction.
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Table 20
Distribution o f Senior Students by M other’s Education, According to Curso and
Performance Group

Curso

Mother’s
Education

History

None

15.0

10.7

6.1

10.6

ES up to 4th d.

51.7

49.9

40.5

47.9

ES up to 8th d.

12.5

14.6

18.0

15.0

Completed MI

14.2

16.7

21.4

17.3

Higher Education

6.6

8.1

13.9

9.2

None

12.5

8.0

4.8

8.5

ES up to 4th d.

50.0

49.4

43.4

48.1

ES up to 8th d.

14.5

15.5

15.5

15.2

Completed MI

15.0

17.8

22.8

18.2

Higher Education

8.0

9.3

13.4

10.0

None

3.4

2.8

1.9

2.7

ES up to 4th d.

23.9

22.6

18.9

22.0

ES up to 8th d.

16.5

14.8

12.2

14.5

Completed MI

28.3

28.1

28.5

28.3

Higher Education

28.0

31.8

38.6

32.5

None

0.7

0.3

0.2

0.4

ES up to 4th d.

8.8

8.6

9.0

8.8

ES up to 8th d.

9.4

10.2

10.1

9.9

Completed MI

34.1

32.0

32.6

32.7

Higher Education

47.0

48.9

48.2

48.2

None

0.7

0.5

0.2

0.5

ES up to 4th d.

8.8

7.2

6.5

7.4

ES up to 8th d.

8.3

7.2

7.1

7.4

Completed MI

30.6

28.6

26.7

28.6

Higher Education

51.6

56.6

59.4

56.1

Modem Letters

Law

Dentistry

Medicine

Group Performance (%)
__________________________
G1
G2
G3

N ote, d means degree. ES m eans Elementary School and MI means M iddle Instruction.
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Table 21
Distribution o f Senior Students by Family Income, According to Curso and Group
Performance (in Brazilian Real - R$)

Curso

Monthly Family
Income

Group Performance (%)
G1

G2

G3

Total

History

Up to 600
601 a 2,000
2,001 a 4,000
4,001 a 10,000
More than 10,000

44.5
44.4
8.9
2.0
0.2

32.8
52.5
11.8
2.7
0.3

21.5
53.1
19.5
5.2
0.7

32.7
50.7
13.1
3.2
0.4

Modem Letters

Up to 600
601 a 2,000
2,001 a 4,000
4,001 a 10,000
More than 10,000

31.6
53.8
11.4
2.8
0.5

24.9
55.4
15.5
3.9
0.3

16.8
55.9
20.4
6.0
0.9

24.8
55.1
15.5
4.1
0.5

Law

Up to 600
601 a 2,000
2,001 a 4,000
4,001 a 10,000
More than 10,000

6.3
37.0
30.3
20.3
6.1

4.7
33.7
32.4
23.2
6.0

3.8
27.9
32.4
28.6
7.5

4.8
33.1
31.9
23.8
6.4

Dentistry

Up to 600
601 a 2,000
2,001 a 4,000
4,001 a 10,000
More than 10,000

2.3
20.7
36.3
30.8
9.8

2.1
21.6
36.8
32.0
7.5

2.3
23.7
37.2
30.2
6.7

2.2
21.9
36.8
31.2
7.9

Medicine

Up to 600
601 a 2,000
2,001 a 4,000
4,001 a 10,000
More than 10,000

4.6
22.6
26.7
32.6
13.5

3.3
20.5
28.6
34.5
13.1

3.5
20.4
29.1
34.3
12.6

3.7
21.0
28.3
34.0
13.1
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Results From Cross Checking of Dependent With
Independent Variables
Nomenclature
Given the amount of results obtained, it is necessary to reproduce the
nomenclature for the dependent and independent variables already introduced in chapter
3 (see Appendix G).

Independent Variables
The independent variables were:
1. Gender: M (male); F (female)
2. Race/color: W (White), B (Black), Mu (Mulatto/Brown) and Y (Yellow,
Asian). (Indios were not included in this final analysis because their statistical
significance is residual, except for AnswerTree results.)
3. Parents’ education:
pe(0)—non-existent (This was not included in the final analysis because
their statistical significance is residual, except for AnswerTree results and
combined probabilities.)
pe(4)—up to the fourth grade of elementary school (ES)
pe(8)—up to the eighth grade of ES
pe(MI)—completed middle education
pe(H)—higher education.
Because of the similarity between father’s and mother’s education, I chose to do
the probability calculations on the father’s education.
4. Family income:
fi(0): from 0 to 600 reais—Brazilian currency—(from 0 to US$ 200).
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fi(6): from 601 to 2,000 reais (from 201 to US$ 650).
fi(2K): from 2,001 to 4,000 reais (from 651 to US$ 1,300).
fi(4K): from 4,001 to 10,000 reais (froml,301 to US$ 3,300).
fi(10K): more than 10,000 reais (more than US$ 3,300).

Dependent Variable
Dependent variable is the entire general score shown in Tables 15 to 21,
associated with their corresponding performance groups (G-l, G-2, or G-3) and as a
function of the independent variables.

Cursos Categorization
As discussed before, the cursos selected in this study from the 2002 ENC were
categorized into low, middle, and high prestige, based on several indicators. In order to
obtain a concise and consistent data analysis, a parameterization was performed of these
categories, by defining discrete parameter prestige-categories (PC) in the interval 1-7. In
this way, then, I have arbitrarily assigned to the cursos the following parameter values:
PC = 1 to History; PC = 2 to Modem Letters; PC = 4 to Law; PC = 6 to Dentistry;
and PC = 7 to Medicine.
Since the cursos rank ordering is in use for the entire data set, the arbitrary choice
of parameters does not interfere with data interpretation and conclusions.
Tables in Appendix E show detailed frequencies (partial and total) for each
independent variable.
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The AnswerTree Results
In order to reach the intended objectives, I chose the quantitative-research
approach, using the statistical analysis program called Statistical Package for the Social
Sciences, otherwise known as SPSS (Corporate SPSS, 1983, 1990; Field, 2005; Norusis,
1997), with emphasis on the AnswerTree module (Karalic, 1992; Magerman, 1995;
SPSS, 1998). Through segmentation, this module specifically helps in determining the
statistically significant groups. Using the Automatic Interactive Detection, or AID, the
AnswerTree module searches hierarchical and exploratory analyses in order to identify
homogeneous sub-groups within the same level and with a common profile. Although it
has been widely used in many other parts of the world, AID is relatively novel and
unusual to the scientific field in Brazil. The research and analysis technique employed is
descriptive statistics.
Parameter was defined as: (a) segmented groups with a minimum of 200 students,
(b) student groups belonging to G1 and G3, (c) three analysis sublevels to all cursos
except Modem Letters (5 levels) because of the number of the segmented students and
the importance of the possible results to be analyzed. By the utilization of this technique,
it was possible to identify the most important variables by curso.
The asterisk (*) indicates that parents’ education refers to father’s and two
asterisks (**) indicate parents’ education as mother’s.

History (PC = 1)
Figure 3 shows the results of the AnswerTree analysis regarding History. In
History, the important variables in defining high scores or low scores were gender, family
income, and parents’ education.
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PC = 1
G3 - 51%
G l-4 9 %

G3 - 73.2%
G1 -2 6 .8 %

G3 - 37.9%
G1 -6 2 .1 %

f.(0 )

>fi(6)

f i(0 )

<fi(6)

> fi (2K)

G3 - 63.7%
G l- 3 6 .3 %

G3 - 77.2%
G l- 2 2 .8 %

G3 - 22.8%
G1 -7 7 .2 %

G3 - 43.2%
G l- 5 6 .8 %

G3 - 52.1%
G l- 4 7 .9 %

< pe (8)
G3 -7 3 .8 %
G1 -2 6 .2 %

> pe (MI)
G3 - 83.3%
G l- 1 6 .7 %

pe(0)
G3 - 14.2%
G1 - 85.8%

pe(4)
G3 - 21.5%
G1 -7 8 .5 %

> pe (8)
G3 - 34.5%
G l- 6 5 .5 %

< pe (4)
G3 - 35.9%
G1 -6 4 .1 %

pe (4) (8)
G3 - 51.1%
G1 -4 8 .9 %

> pe (MI)
G3 - 59.7%
G1 -4 0 .3 %

Figure 3. AnswerTree regarding History (PC = 1).

The Figure 3 shows that high scores are related in a general way to male students,
with middle or high income, whose parents acquired higher education. Female students
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have a slight tendency to high scores if the family income is modest (less than fi(6)) and
the parents have higher education; low scores are related to female students with low
income families, whose parents have low or no education.

Modern Letters (PC = 2)
The AnswerTree results in Modem Letters link high scores to the following
profiles: (a) male students with middle or high education parents and (b) White female
students with family income above 6 minimum wage and high parents’ education. On the
other hand, low scores are connected to nonwhite female students, as well as to White
female students with low family income. Figure 4 shows the results of the AnswerTree
analysis regarding Modem Letters.

Law (PC = 4)
Figure 5 shows the results of the AnswerTree analysis regarding Law. In Law
school, the important variables in defining high scores or low scores were family income
and parents’ education.
The AnswerTree demonstrates for Law students that there is a moderate influence
among male and female gender students with high family income (> 2K) and with parents
with middle to high education as important variables to achieve high scores. Female
gender students whose mothers had low education tend to achieve low scores.
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PC = 2
G3 - 45.9%
G l- 5 4 .1 %

G3 - 44.3%
G l- 5 5 .7 %

G3 - 55.9%
G1 -4 4 .1 %

< pe (4)
G3 - 46.0%
G l- 5 4 .0 %

G3 - 39.5%
G l-6 0 .5 %

<fi(6)

> fi (2K.)

G3 - 42.2%
G l-5 7 .8 %

G3 - 61.5%
G1 - 38.5%

fi(0 )

>fi(6)

G3 - 30.2%
G1 -6 9 .8 %

G3 - 46.2%
G l- 5 3 .8 %

< pe (8)
G3 -4 3 .2 %
G1 -5 6 .8 %

G3 -4 9 .3 %
G1 - 50.7%

> pe (MI)
G3 - 56.5%
G1 -4 3 .5 %

Figure 4. AnswerTree regarding Modem Letters (PC = 2).
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G3 - 66.2%
G1 -3 3 .8 %
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PC = 4
G3 -4 9 .3 %
G1 - 50.7%

G3 - 46.6%
G l- 5 3 .4 %

<fi(6)

>fi (2K)

G3 - 46.4%
G1 - 53.6%

G3 - 55.1%
G l- 4 4 .9 %

<pe (MI)

>pe(H )

G3 -4 1 .4 %
G1 - 58.6%

G3 - 57.4%
G1 -4 2 .6 %

>pe (8)
G3 - 53.6%
G1 -4 6 .4 %

G3 - 55.4%
G l- 4 4 .6 %

<f.(6)

>fi (2K)

G 3 -4 5 .8 %
G1 - 54.2%

G3 - 60.9%
G1 -3 9 .1 %

Figure 5. AnswerTree regarding Law (PC = 4).
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Dentistry (PC = 6)
In Dentistry, there are no important variables in defining scores. Through the
AnswerTree method one can observe a balance in Dentistry. Only among the female
students is the result applicable for the ones with a very high income. Figure 6 shows the
results of the AnswerTree analysis regarding Dentistry.

Medicine (PC = 7)
Figure 7 shows the AnswerTree results regarding Medicine.
In Medicine, the important variables in defining scores were race and mother’s
education. Race is an important variable for the definition of low scores for Mulattos,
Blacks, and Indios. This situation gets worse when the mother’s schooling is inferior to
the high-school diploma, reaching 61% of low scores when the average in a normal curve
would be 49.9%. When a Mulatto/Black//«J/o student’s mother has at least the highschool diploma, a low performance is balanced because it reaches 56.6% of students in
these categories.

Results From Probabilities Calculation
In this section, the results are discussed by carrying out a data analysis based on
the concepts of probability and probability combination for consecutive events. When
represented by a fraction, the probability is called absolute probability (% = 0.25), and
multiplied by 100 is the percentage probability (0.25 X 100 = 25%). The probabilities
associated with all the students’ frequencies are calculated and shown in Appendix F.
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PC = 6
G3 -48.1%
G1 - 51.2%

G3 - 43.7%
G l-5 6 .3 %

G3 - 50.8%
G1 -49.2%

<fi (2K)

>fi (4K)

G3 - 52.3%
G1 - 47.7%

G3 - 48.2%
G1 - 51.8%

<fi (4K)

fi(10K)

G3 - 50.5%
G1 -49.5%

G3 - 40.5%
G1 - 59.5%

Figure 6. AnswerTree regarding Dentistry (PC = 6).
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PC = 7
G3 - 50.1%
G1 -49.9%

B/MU/I
G3 -38.7%
G l-6 1 .3 %

G3 - 52.0%
G l-4 8 .0 %

<pe (MI) **

pe (H) **

<pe (8) **

>pe (MI)

G3 - 34.9%
G l-6 5 .1 %

G3 -43.4%
G1 - 56.6%

G3 - 48.7%
G1 - 51.3%

G3 - 52.5%
G1 - 47.5%

<pe (MI) **
G3 - 49.6%
G I-5 0 .4 %

Figure 7. AnswerTree regarding Medicine.
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Because I selected in this study the extreme average grades (25th percentile, or
G l, and 75th percentile, or G3), they are contrasted with what would be a normal
distribution in respect to the probability of a student being bonded to G l or G3, which is
25% for each group. I consider a significant difference the deviation above 10% of the
expected percentage (25%) for the normal distribution (< 22.5% or >27.5%) when
compared to both groups. If the differences are only in G l or G3,1 consider the deviation
superior to 20% of the expected percentage for a normal distribution (25%) as a
significant difference (<20% or >30%), since the representativeness of the category is
above 2% of the students' total.
Table 22 presents the frequency probability and the groups Gl (low score) and G3
(high score) given the frequency percentage of male or female category students in all
five cursos.
Probability calculations show that the gender variable has the following deviation
of the percentage frequency in a normal curve: (a) For History, male students tend to high
scores, on the contrary, female students tend to low scores; (b) in Modem Letters, male
students also tend to high scores.
Table 23 presents the frequency probability and the groups G l (low score) and G3
(high score) given the frequency percentage of students in the family income category in
all five cursos.
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Table 22
Gender Frequency and Probability by Group Performance and Curso

Gender

Curso

(1) History

(2) Modem Letters

(4) Law

(6) Dentistry

(7) Medicine

Group Performance (%)a

Probability % b

Gl

G3

Total

Gl

G3

M

20

53

34

14.7

39.0

F

80

47

66

30.3

17.8

M

11

17

13

21.2

32.7

F

89

83

87

25.6

23.9

M

46

52

49

23.5

26.5

F

54

48

51

26.5

23.5

M

41

34

37

27.7

23.0

F

59

66

63

23.4

26.2

M

57

56

55

25.9

25.5

F

43

44

45

23.9

24.4

N ote. Bold numbers indicate significant differences.
a Group performance 2 (G2) w as excluded from this table, but it is included under the Total calculation
column. The expected percentage for a normal curve would be 25% at any o f the 2 groups.

Probability calculations show that the family income variable has the following
deviation of the percentage frequency in a normal curve:
1. For History, low scores are linked to type fi(0). High scores are linked to
fi(2K), fi(4K), and fi(10K).
2. For the Modem Letters, low scores are linked to type fi(0). High scores are
linked to fi(2K), fi(4K), and fi(10K).
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3.

For the Law, low scores are linked to type fi(0) and fi(6). High scores are

linked to fi(4K).
Table 23 shows the tendency that the lower the income, the lower the scores, and
the larger the income, the higher the scores, except for Dentistry, where the income is
fi(10K).
Because of the similarity between father’s and mother’s education, I chose to do
the probability calculations on the father’s education. Table 24 presents the frequency
probability and the groups Gl (low score) and G3 (high score) given the frequency
percentage of students in the father’s education category in all five cursos.
Probability calculations show that the parents’ education has the following
deviation of the percentage frequency in a normal curve: (a) for History, parents’
education on pe(8), pe(MI), and pe(H) levels are bonded to high scores, and (b) for Law,
parents’ education on level pe(8) tend to low scores, but if the parents’ education reached
level pe(H) then the tendency is to high scores.
Table 24 shows that when fathers have a low education level, the tendency is to
low scores; when the education is high, the tendency is to high scores.
Table 25 presents the frequency probability and the groups G l (low score) and G3
(high score) given the frequency percentage of students in the race/color category in all
five cursos.
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Table 23
Family Income Frequency and Probability by Group Performance and Curso

Curso

(1) History

(2) Modern Letters

(4) Law

(6) Dentistry

(7) Medicine

Family
Income

Group Performance (%)a

Group Probability b

Gl

G3

Total

Gl

0

44.5

21.5

32.7

34.0

16.4

6

44.4

53.1

50.7

21.9

26.2

2K

8.9

19.5

13.1

17.0

37.2

4K

2.0

5.2

3.2

15.6

40.6

10K

0.2

0.7

0.4

12.5

43.8

0

31.6

16.8

24.8

31.9

16.9

6

53.8

55.9

55.1

24.4

25.4

2K

11.4

20.4

15.5

18.4

32.9

4K

2.8

6.0

4.1

17.1

36.6

10K

0.5

0.9

0.5

25.0

45.0

0

6.3

3.8

4.8

32.8

19.8

6

37.0

27.9

33.1

27.9

21.1

2K

30.3

32.4

31.9

23.7

25.4

G3

4K

20.3

28.6

23.8

21.3

30.3

10K

6.1

7.5

6.4

23.8

29.3

0

2.3

2.3

2.2

26.1

26.1

6

20.7

23.7

21.9

23.6

27.1

2K

36.3

37.2

36.8

24.7

24.2

4K

30.8

30.2

31.2

24.7

24.2

10K

9.8

6.7

7.9

31.0

21.2

0

4.6

3.5

3.7

31.1

23.6

6

22.6

20.4

21.0

26.9

24.3

2K

26.7

29.1

28.3

23.6

25.7

4K

32.6

34.3

34.0

24.0

25.2

10K

13.5

12.6

13.1

25.8

24.0

Note. Bold numbers indicate significant differences.
a Group performance 2 (G2) w as excluded from this table, but it is included under the “Total” calculation
column. The expected percentage for a normal curve would be 25% at any o f the 2 groups.
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Table 24
Father’s Education Frequency and Probability by Group Performance and Curso

Curso

(1) History

(2) Modem Letters

(4) Law

(6) Dentistry

(7) Medicine

Father’s
Education

Group Performance (%)a

Group Probability

Gl

G3

Total

Gl

G3

4

56.7

42.5

52.0

27.3

20.4

8

12.2

16.4

14.4

21.2

28.5

MI

10.8

19.2

14.1

19.1

34.0

H

4.3

14.7

8.2

13.1

44.8

4

53.3

45.3

51.0

26.0

22.2

8

14.1

15.4

15.1

23.3

25.5

MI

20.2

15.9

21.2

31.8

H

13.5
6.1

14.0

9.1

16.8

38.5

4

24.3

20.0

23.1

26.3

21.6

8

14.7

9.8

12.3

29.9

19.9

MI

22.7

22.4

22.6

25.1

24.8

H

35.1

45.9

39.3

22.3

29.2

4

11.2

11.4

11.1

25.2

25.7

8

10.1

8.3

9.1

27.7

22.8

MI

22.7

24.6

23.7

23.9

26.0

H

55.3

55.4

55.6

24.9

24.9

4

10.3

8.1

8.7

29.6

23.3

8

7.7

6.5

6.9

27.9

23.6

MI

18.5
62.5

17.6

18.8

23.4

67.3

65.0

24.6
24.0

H

25.9

a Group performance 2 (G2) w as excluded from this table, but it is included under the “Total” calculation
column. The expected percentage for a normal curve would be 25% at any o f the 2 groups.
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Table 25
Race/Color Frequency and Probability by Group Performance and Curso

Curso

(1) History

(2) Modem Letters

(4) Law

(6) Dentistry

(7) Medicine

Race

Group Performance (%)a

Group Probability15

Gl

G3

Total

Gl

G3

W

58.9

63.5

61.2

24.1

25.9

B

7.0

7.4

7.1

24.6

26.1

MU

32.5

27.8

30.0

27.1

23.2

Y

1.2

0.5

0.9

33.3

13.9

W

67.5

73.2

69.8

24.2

26.2

B

4.6

4.3

4.4

26.1

24.4

MU

25.9

20.8

24.0

27.0

21.7

Y

1.3

1.2

1.1

29.6

27.3

W

83.6

83.3

83.5

25.0

24.9

B
MU

2.5

1.5

31.3

18.8

11.7

12.7

2.0
12.0

24.4

26.5

Y

1.7

2.2

2.0

21.3

27.5

W

85.3

85.6

85.3

25.0

25.1

B

0.8

0.5

0.6

33.3

20.8

MU

8.5

9.2

9.2

25.0

Y

5.0

4.5

4.6

23.1
27.2

W

77.7

84.2

81.2

23.9

25.9

B

1.2

0.9

0.9

33.3

25.0

MU

17.5

10.5

13.4

32.6

19.6

Y

3.2

4.2

4.3

18.6

24.4

24.5

a Group performance 2 (G 2) w as excluded from this table, but it is included under the “Total” calculation
column. The expected percentage for a normal curve w ould be 25% at any o f the 2 groups.
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Probability calculations show that the variable race/color has the following
deviation of the percentage frequency in a normal curve: (a) for History, low scores are
tied to Yellows; (b) in Law, Blacks are linked to low scores; (c) for Dentistry, Blacks are
also tied to low scores; (d) in Medicine, Blacks and Mulattos are linked to low scores, but
Yellows are represented in low scores.
Table 25 demonstrates the tendency of Yellows to connect to low scores in the
low-prestige cursos. Blacks, on the other hand, tend to low scores at the middle- and
high-prestige cursos.

Segmented Probabilities Using Extreme Values of Cursors Prestige
Figures 8 to 11 present plots of probabilities as functions of the socioeconomic
characteristics outlined in this chapter, and for students in the performance groups Gl
(low scores) and G3 (high scores).
The analysis is focused on the extremities of the curso’s prestige-rank: the lowest
(PC = 1, History) and the highest (PC = 7, Medicine), since results for PC = 1 and PC = 2
show similarities, likewise for PC = 6 and PC = 7. An exception is Figure 8, where curso
PC = 2 (Modem Letters) was added given their sizeable difference with PC = 1 (History).
In this section of analyses, I prefer to put just the extremities. The middle-prestige curso
tends to equilibrium, moving sometimes discretely towards either prestige groups (low
and high).
For the same reasons at the parents’ education variable, I chose the father’s
education probability instead of the mother’s, since both present similar results. The dash
line indicates 25%, which is what is expected at a normal distribution non-deviated.
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Figure 8 presents percentage probabilities plots for gender and for selected curso
prestige parameters, in G1 and G3. Figure 8 demonstrates a tendency that in low-prestige
cursos one could link female students to low scores (Gl). Male students are bonded to
high scores (G3); on high-prestige cursos there is a balance.
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Figure 8. Percentage probabilities plots for gender and selected curso’s prestige
parameters.
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Figure 9 presents percentage probabilities plots for family income and for two
different prestige cursos in G1 and G3. Figure 9 demonstrates a tendency that connects
(a) low-prestige cursos and low scores to very low income, whereas high scores are
linked to higher incomes, for example, a frequency of 45% for fi(10K); (b) high-prestige
curso presents a balance.
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Figure 9. Percentage probabilities plots for family income and for two extreme
prestige cursos (PC = 1 and PC = 7) in two groups (G1 and G2).
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Figure 10 presents percentage probabilities plots for race/color and for two
extreme prestige cursos (PC = 1 and PC = 7), in G1 and G3. Figure 10 shows a balance
on the race variable for high-prestige curso, except for Yellows. Race variable presents a
strong tendency to low scores for Blacks and Mulattos. High-prestige cursos display a
balance.
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Figure 10. Percentage probabilities plots for race/color and for two extreme
prestige cursos (PC = 1 and PC = 7) in two groups (G1 and G3).
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Figure 11 presents percentage probabilities plots for parents’ education (fathers)
and for two extreme prestige cursos (PC = 1 and PC = 7), in G1 and G3. Figure 11
demonstrates a clear tendency for low-prestige cursos: low scores are linked to low
education for the student’s father and a greater tendency to high scores for fathers with
higher education.
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Figure 11. Percentage probabilities plots for father’s education and for two
extreme prestige cursos (PC = 1 and PC = 7) in two groups (G1 and G3).
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The general trends put in evidence by all plots shown in Figures 8 to 11 are:
1. Except for the sole case of race/color in G1 (Figure 3), all the other
socioeconomic characteristics seem to play no role in determining the probability by
which a student, pursuing a high-prestige curso, is found in G-l or in G-3. In fact, as
could be appraised in all plots for PC = 7, the calculated probabilities are very close to
25%, which is the expected value when non-distorted normal frequency distributions are
present (see the dash-lines). In other words, the socioeconomic aspects underlying life
stories of those students pursuing high-prestige cursos such as Dentistry and Medicine do
not drive low or high scores.
2. For low-prestige cursos the probabilities are steep functions of all
socioeconomic characteristics.

Probabilities Using Different Socioeconomic Parameters
In contrast to Figures 8-11, where probabilities are plotted as functions of the
socioeconomic parameters for two extreme values of curso’s prestige (PC = 1 and PC =
7), Figures 12-19 show probabilities plots as functions of pairs of extreme
socioeconomic parameters in relationship to all cursos.
Some representative calculated probabilities presented in Appendix F are plotted
below as functions of the curso’s prestige parameter.

High Scores (G3)
Figure 12 presents calculated probabilities as functions of prestige parameters,
and for two selected father’s education levels, in G1 and G3. Figure 12 demonstrates that

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

136
father’s education has a positive impact on low-prestige cursos (PC = 1 and PC = 2) but
not for the high-prestige ones (PC = 6 and PC = 7).

2

4

6

7

PC

Figure 12. Calculated probabilities as functions of prestige parameters, and for
two selected father’s education levels. Note. PC = Prestige level: PC = 1 (History), PC =
2 (Modem Letters), PC = 4 (Law), PC = 6 (Dentistry) and PC = 7 (Medicine).

Figure 13 presents calculated probabilities as functions of prestige parameters,
and for two extreme race/color categories, in G1 and G2. Figure 13 demonstrates that
White students have a performance close to a normal distribution for G3 (high score).
Black students keep the balance for the majority of the cursos except Law and Dentistry.
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Figure 13. Calculated probabilities as functions of prestige parameters for two
extreme race/color categories.

Figure 14 presents calculated probabilities as functions of prestige parameters,
and for two selected family income levels, in G1 and G3. Figure 14 demonstrates that in
G3 the income factor positively affects low-prestige cursos, and has no influence on
high-prestige ones.
Figure 15 presents calculated probabilities as functions of prestige parameters,
and for the two genders, in G1 and G3. Figure 15 demonstrates that on G3 male students
receive positive impact on low-prestige cursos, being balanced on the other ones. It also
shows that female students are affected negatively for low-prestige cursos (History), but
stay balanced on the other cursos.
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Figure 14. Calculated probabilities as functions of prestige parameters for two
selected family income levels.
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Figure 15. Calculated probabilities as functions of prestige parameters for the two
genders.
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Low Scores (Gl)
Figure 16 presents calculated probabilities as functions of prestige parameters,
and for two selected parents’ education levels, in Gl and G3. Figure 16 indicates the
opposite of what was presented in Figure 12. Students whose parents have a high or
middle level of education are less represented in group Gl (low score) for low-prestige
cursos. For high-prestige cursos, the educational level (high or middle) does not
influence low scores.
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Figure 16. Calculated probabilities as functions of prestige parameters for two
selected father’s education levels.
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Figure 17 presents calculated probabilities as functions of prestige parameters,
and for two extreme race/color categories, in Gl and G3. Figure 17 demonstrates that
Black students are highly represented in the low scores group (G l) in high-prestige
cursos. On the other hand, on low-prestige cursos, they are close to the expected 25%
average. Regarding White students, they are equally distributed in all prestige level
cursos.
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Figure 17. Calculated probabilities as functions of prestige parameters for two
extreme race/color categories.
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Figure 18 presents calculated probabilities as functions of prestige parameters for
two selected family income levels, in Gl and G3. Figure 18 demonstrates that the family
income (4K) diminishes the chance of the History and Modem Letters students to be on
Gl (low scores). A very high family income (10K) decreases the chance of the student to
be at G l only for History.
Figure 19 presents calculated probabilities as functions of prestige parameters,
and for the two genders, in Gl and G3. Figure 19 demonstrates that male students are less
represented at Gl (low scores) for the low-prestige cursos. Female History students are
connected to G l.
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Figure 18. Calculated probabilities as functions of prestige parameters for two
selected family income levels.
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Figure 19. Calculated probabilities as functions of prestige parameters for the two
genders.

As already verified for the probability functions in Figures 8-11, the results
exhibited in Figures 12-19 are also quite consistent with a normal statistical distribution
for high-prestige cursos, in the sense that extreme socioeconomic conditions provided
probability results close to 25%, with the exception of Black/White - Figures 13 and 17.
On the other hand, for low-prestige cursos, the probabilities substantially deviate from
the normal distribution, indicating that socioeconomic characteristics could play a
decisive role, driving students to high scores or low scores in low-prestige cursos.

Probability Combination: Two Case Studies
As a last phase, probability tests were made, combining various socioeconomic
characteristics, putting together the ones which are affected by high or low scores, as
shown in Tables 22 to 25. It is very consensual that in developing countries, as Brazil,
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Blacks and women face relatively more hindrance toward socioeconomic mobility, in
comparison with White men (Silva & Hasenbalg, 2000). On the basis of the
socioeconomic peculiarities analyzed in this study, it is possible to differentiate two
hypothetical and highly differentiated student socioeconomic conditions, which I will
from this point on refer to as privileged (PG) and underprivileged (UG) student groups:
1. Privileged group (PG)-composed of male (M) and White (W) students, with
wealthy, fi(10K), and well-educated parents, pe(H). The absolute probability
(P G m ,w ,h ,io k )

to find a student of this privileged group in Gl or G3 is calculated by the

product of all the absolute segmented probabilities.
2. Underprivileged group (UG)-composed of female (F) and Black (B) students,
with very poor, fi(0), and modestly educated parents pe(4). The absolute probability
(U G f,b ,4 ,o ) t o f i n d a

student of this underprivileged group in G l or G3 is also calculated

by the product of all the absolute segmented probabilities.
Although the comparison of small numbers is difficult, the relative relationship
among the results could be comfortably appraised by calculating ratios o f the involved
probability combinations, which means the division of the privileged group by the
underprivileged one and vice versa. The results of the calculations are presented in Tables
26 and 27 for G3 and G l, respectively, including the ratios of these two probabilities.
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Table 26
Group 3: Probability Combination

PCa

U G f,b,4,o (%)b

PG m.w.h. iok (%)*

RATIO**

1

0.155

1.98

12.8

2

0.220

1.48

6.7

4

0.189

0.565

2.9

6

0.366

0.305

0.8

7

0.335

0.411

1.2

a PC = 1 (History), PC = 2 (Modern Letters), PC = 4 (Law), PC = 6 (Dentistry) and PC = 7 (M edicine).
bFemales, Blacks, Parents education (4), and Family incom e (0).
*Males, Whites, Parents education (H), and Family incom e (10K ).
** RATIO = PG m.w.h. iok^ U G f,b,4,o.

Table 27
Group 1: Probability Combination

PCa

U G f,b,4,o (%)b

PG m.w.h. iok (%)*

RATIO**

1

0.692

0.058

11.9

2

0.554

0.215

2.6

4

0.715

0.312

2.3

6

0.513

0.535

1.0

7

0.733

0.383

1.9

a PC = 1 (History), PC = 2 (Modern Letters), PC = 4 (Law), PC = 6 (Dentistry) and PC = 7 (M edicine).
b Females, Blacks, Parents education (4), and Family incom e (0).
* Males, W hites, Parents education (H ), and Family incom e (10K ).
** RATIO = U G f ,b,4,o/ PG m.w.h. iok.
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The plots of the ratios are shown in Figures 20 and 21, while the probabilities for
privileged and underprivileged groups are shown as inserts.
It is interesting to note that the ratio for the lowest prestige curso (PC = 1,
History) is equal to 13 in G3, meaning that the probability by which a student from the
privileged group reaches the high scores group is 13 times higher than the one for
students belonging to the underprivileged group (Table 26 and Figure 20). On the other
hand, ratio decreases until approximately equal to 1 for the highest prestige cursos,
meaning that students from both privileged and underprivileged groups have nearly the
same probability to reach the high scores group G3.
The results in Table 27 and Figure 21 refer to the low scores group G l, where the
ratio calculation was inverted to underprivileged/privileged. Quite contrasting is the fact
that ratio (= 11.9) for PC = 1 (History), meaning that the probability of finding students
of the underprivileged group in the performing low scores group (G l) is 12 times higher
than those from the privileged group, and decreases rapidly to high-prestige cursos.
These outcomes from probability combination are in agreement with the analysis
and results of segmented probabilities.
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Figure 20. Ratio for privileged socioeconomic group by cursos and probability
combination. Note. In the insert are plotted the two probabilities combination:
P G m ,w ,h ,io k (privileged student’s group) and U G f,b ,4 ,o (underprivileged student’s
group). The ratio of these two quantities, privileged/underprivileged, is plotted as
histogram bars.

Figure 21 presents ratio for underprivileged socioeconomic group by curso, and
probability combination.
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Figure 21. Ratio for underprivileged socioeconomic group by curso, and
probability combination. Note. In the insert are plotted the two probabilities combination:
P G m ,w ,h ,io k (privileged student’s group) and U G f ,b ,4,o (underprivileged student’s group).
The inverted ratio of these two quantities, underprivileged/privileged, is plotted as
histogram bars.
This chapter has presented the research results. First, general characteristics not
only from the cursos but also from the students who participated at 2002 ENC were
presented. Their origin and regional distribution were shown. Afterwards the dependent
variable (general score) results and its distribution at the performance groups (Gl and
G3) in relationship to the independent variables (gender, race/color, parents’ education,
and socioeconomic status/family income) were presented. Research results were
presented through tables and figures, taking into consideration the following statistics
calculations: AnswerTree, probabilities, segmented probabilities, and probability
combination.
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CHAPTER 5

SUMMARY, FINDINGS, DISCUSSION, CONCLUSION, REVISION,
IMPLICATIONS, AND RECOMMENDATIONS

Summary
The purpose in conducting this study was to examine the relationship between
selected socioeconomic characteristics among Brazilian students of higher-education
institutions, and the results of their scores reached on the 2002 Exame Nacional de
Cursos (ENC) [National Exam of Study Programs]. The study reviewed the existing
literature regarding higher education leadership, evaluation, and socioeconomic and
educational factors.
The universe of this study was represented by 115,592 senior students enrolled in
cursos in which the students were examined by the 2002 ENC. Five cursos were
selected: two of low prestige (History and Modem Letters), one of middle prestige (Law),
and two of high prestige (Dentistry and Medicine). This study used a quantitative
approach (SPSS, 1998). Results based on probability calculations as well as segmented
probability were presented.
As the dependent variable, this study used the obtained general scores of senior
students on the ENC 2002. As independent variables, this study chose the following
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socioeconomic characteristics: gender, socioeconomic status (monthly family income),
parents’ education, and race/color.

Findings and Discussion
This study demonstrated that both the AnswerTree test and the Probability
calculation echo each other, yielding a similar conclusion:
1. The independent variable race does not define either low or high general
higher education scores, with one exception: Mulattoes tend to get low scores in
Medicine.
2. The independent variables gender, family income, and parents’ education
are significant for both low and high scores, but only for low-prestige cursos (History
and Modem Letters).
3. The independent variables family income and parents’ educaton are
significant for the middle-prestige study program (Law).

Responses to the Research Questions
The questions asked by this research are considered below:
Question #1: Is there a statistically significant relationship between the selected
socioeconomic variables and academic high scores, as measured by the highest individual
scores on the five programs selected from the 2002 National Exam of Study Programs?
If so, which socioeconomic variables are most related to high scores?
The following results were obtained:
The independent variables gender, family income, and parents’ education are
significantly related to high scores for low-prestige cursos, whereas family income and
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parents’ education are related to high scores to middle-prestige cursos. None of the
independent variables are related to high scores for high-prestige cursos. The independent
variable race is not related to high scores for any level of prestige.
Question #2: Is there a statistically significant relationship between the selected
socioeconomic variables and low scores, as measured by the lowest individual scores on
the programs selected from the 2002 National Exam of Study Programs? If so, which
socioeconomic variables are most related to low scores?
The following results were obtained:
The independent variables gender, family income, and parents’ education are
significantly related to low scores in regard to low-prestige cursos. For the middleprestige curso, the variables significantly related are family income and parents’
education. As for high-prestige cursos, none of the independent variables are related,
with the exception of family income for Dentistry and race (Mulattoes) for Medicine.
Question #3: Are students from privileged backgrounds (financial and
educational, among others) more likely to achieve better scores on the ENC?
The following results were obtained:
The analysis of the data revealed that more privileged students attending private
high schools do tend to get higher scores in low-prestige cursos. The opposite trend was
verified among less privileged students who attended public high schools: They tend to
get lower scores in low-prestige cursos. Therefore the common sense previously
mentioned that academic performance is related to the individual situation in the
socioeconomic matrix does not appear to hold in the case of high-prestige cursos such as
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Dentistry and Medicine, since the selective process appears to act as a filter, excluding
those who are not so prepared for the vestibular (see p. 19).
Question #4: Are higher-education students in Brazil more likely to choose a
program of study or curso according to their socioeconomic group profile?
The following results were obtained:
As demonstrated in chapter 4, in Figure 1 (right-hand shape) and in Figure 2 (lefthand shape), public high-school students tend to choose low-prestige cursos. On the other
hand, private high-school students tend to choose high-prestige cursos.
The ratio calculated between the total number of students performing the 2002
ENC belonging to cursos PC = 7 (Medicine) and PC = 1 (History), respectively, indicate
that students tend to choose their study programs according to the following
socioeconomic situations:
1.

Family income. In the fi(10K) group (wealthy), in Medicine, the percentage of

students is 13.1%. In History, in the same group, the percentage of students is 0.4%.
Calculating the ratio among these cursos, in this group, the result is 33 (13.1 / 0.4 = 32.8).
This means that the percentage of students from wealthy families is 33 times more likely
to be enrolled in Medicine (high prestige) than in History (low prestige). On the other
hand, in group fi(6), in Medicine, the percentage of the total number of students is 21%,
whereas in History, the percentage of students is 50.7%. Doing the same calculation in
order to obtain the ratio, the result is 0.4% (21 / 50.7 = 0.4). This ratio is 82 times smaller
than the one for the fx(lOK) group (since 32.8 / 0.4 = 82), meaning that students from
wealthy families are 82 times less likely to be enrolled in History (low prestige) than in
Medicine (high prestige).
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2. Parents ’ education (fathers). The percentage of students in the pe(H) group
having parents with undergraduate diploma enrolled in Medicine (PC = 7) is 65%. The
percentage of students having parents with an undergraduate diploma enrolled in History
(PC = 1) is 8.2%. Calculating the ratio between these cursos (65 / 8.2 = 8) shows that
there are 8 times more students enrolled in Medicine (high prestige) than in History (low
prestige) for those with well-educated parents. Inversely, in group pe(4), only 8.7% of the
students are enrolled in Medicine. By contrast, 52% of the students in this group are
enrolled In History. Doing the same calculation in order to obtain the ratio between these
two extremes (8.7 / 52 = 0.2) shows that for every one student with less-educated parents
that is enrolled in Medicine, there are five such students enrolled in History. This ratio is
40 times smaller than the one for the pe(H) group (since 8 / 0.2 = 40).
3. Race/color: When one does the same comparison designed above, the
relationship PC = 7 to PC = 1 is 10 times smaller for Blacks than for Whites.
Higher-education students in Brazil choose their cursos depending, first, on their
family’s income level (factor = 83) and, second, on their parents’ education degree
(factor = 40). To a lesser extent, but still quite substantial, they choose their cursos
depending also on race/color influence (factor = 10).

Explanation: Model Approach
To enter college, students must take a college entrance examination (Vestibular),
which represents a barrier to be overcome. The height of this barrier is determined by the
degree of competition. Whether a student is accepted at the undergraduate level in Brazil
is dictated by the relationship between the number o f candidates participating in the
Vestibular, and the number of available chairs (vacancy) in the chosen curso.
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As was presented in chapter 4, high-school students who belong to high-prestige
social classes are enrolled in private high schools. Therefore they manage to overcome
the selective process barrier called the Vestibular, and pursue a high-prestige curso,
especially at public universities (free of tuition and fees and with higher prestige). When
high-school achievement is not good enough, paid preparatory courses give them a great
advantage. In contrast, high-school students who belong to social classes of less prestige
are enrolled in public high schools. As a result, the number of undergraduate enrolled
students that have come from public high schools is lower in high-prestige cursos in
relation to students who come from private high schools.
Consequently, students who come from more favorable social classes, and who
graduate in higher prestigious cursos, are more likely to get into cursos (for instance,
Medicine and Dentistry) that give them a more rapid return on their investment in
education, thus reproducing in their children the cycle of the affluent class. On the other
hand, students who come from less favorable social classes, and who graduate from
lower prestigious courses, are more likely to get into cursos that give them a much lower
return on their investment in education, thus reproducing in their children a cycle of
relative poverty. In other words, to enter a university is a differentiating factor for poor
students.
Thus Poverty comes before the following variables: gender and parents’ education
as a predictor of future benefits from higher education. The selective process ( Vestibular)
presents to society an apparent selection based on equality of conditions (Weinberg,
2006). However, the imbalance happens before this phase.
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One can say that the combined effect of all socioeconomic characteristics
determines the number of students belonging to a given socioeconomic group that will
overcome the Vestibular barrier. Considering only those who succeeded in entering
college, it is obvious that the number of students belonging to the privileged group is
extremely or moderately higher than the number of those belonging to the
underprivileged group, for high-prestige or low-prestige cursos, respectively, especially
at public universities.
Therefore, the post -Vestibular scenario is as follows:
1. Because of the very high selectivity factor, candidates pursuing high-prestige
cursos would have both high educational achievement and excellent personal
qualifications.
2. Because the Vestibular presents little or no barrier to higher education, access
of students from the privileged and underprivileged groups to low-prestige cursos is
equally easy for both groups. Then, these two groups are more likely to exhibit quite
distinctive educational backgrounds.
Given this scenario, one would infer that socioeconomic characteristics play no
role as in the selection of students pursuing high-prestige cursos in G l or G3, since they
possess quite similar education potentials, while for the heterogeneous set of students
pursuing low-prestige cursos, socioeconomic characteristics are of paramount importance
as to determine their performance in the ENC 2002.

Unnatural Selection of Students
These results indicate that a socioeconomic selection process, taking place at the
Vestibular, dictates the academic performance of students. On the other hand, it is clear
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that this selection process starts as early as the Elementary School period (Silva et al.,
2003). Since socioeconomic gaps are not greatly determined by an individual, referring to
the results as unnatural selection of students is suggested.
The results exhibited as an insert in Figure 20 (see chapter 4), for example, point
to this socioeconomic metaphor of unnatural selection. In fact, while the probability
curve for the underprivileged-group increases monotonically, the one for the privilegedgroup decreases abruptly, starting from History, Modem Letters, going through Law, and
converging into the cursos of Dentistry and Medicine. From this evidence one could infer
that:
1. The abrupt decreasing of the privileged group probability indicates that the
influence of socioeconomic characteristics is quickly washed out, as one moves from
low-prestige to high-prestige cursos.
2. The overlap of the two probability curves— for both the underprivileged and
privileged groups, at Dentistry and Medicine—unambiguously demonstrates that
undergraduate students pursuing high-prestige cursos present very similar performance in
the 2002 ENC.
3. The fact that for low-prestige cursos the prestige group probability is much
higher than the one for the underprivileged group, by about one order of magnitude,
shows that the role played by socioeconomic conditions in the performance of students
pursuing low-prestige cursos is overwhelming.
These three verifications are easily traced back to the competition at the
Vestibular. The immediate post -Vestibular observation is that students of low-prestige
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cursos display heterogeneous performance, when compared to the homogeneity of
students of high-prestige cursos.
The counter-example provided by the results for the low-performing group (G l)
is consistent with all of the above statements. For instance, the low-scores probability of
the underprivileged group for low-prestige cursos is about one order o f magnitude higher
than the one o f the privileged group.

Revision of Prior Studies
The results presented in this research confirm prior studies discussed in chapters 1
and 2.
Multiple factors: (a) Inequality has “color, gender and age” (Abranches, 2003);
(b) studies about race and poverty influence on the access to high-prestige cursos
(Schwartzman, 2003a, 2003b, 2003c).
Poverty: Studies on social economic factors related to performance (Araujo &
Araujo, 2003; Costa, 1990; Connell, 1995; Schwartzman, 2004; Silva & Hasenbalg,
2000; Silva, 2004).
Race / color: (a) Studies on the low presence of Blacks at universities (Araujo &
Araujo, 2003); (b) there is a difference in quality education between Blacks and Whites
(Hasenbalg & Silva, 1990); (c) there is a gap between Blacks and Whites (Silva, 1999;
Silva & Hasenbalg, 1999).
Gender (a) related to performance (Burke, 1989; Richardson & Woodley, 2003;
Weis, 2001; Wilson & Boldizar, 1990); (b) increasing of gender in undergraduate courses
(INEP, 2002).
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Besides the general aspects pointed out on the studies mentioned above, some
authors interpret the factors as stated below:
Multiple factors: Social problems regarding the lack of access opportunity as well
as the lack of conditions to remain in the university (Bergamo, 2003; Bruschini &
Unberhaum, 2002a; Gatti et al., 1996; Leal & Souza, 2003; Pinto et al., 2003; Silva &
Hasenbalg, 1999, 2000; Vianna, 1996).
Race / color: There is a social filter for Blacks at the progression of their studies
(Silva, 1999).
The contribution of this research, however, goes beyond previous studies, in the
sense that it points out some specific results, mainly that the socioeconomic factors are
not related in a balanced and generic way in all courses, but indicate differences between
the low-prestige and high-prestige ones.

Conclusion
The general conclusion of this study is that the socioeconomic independent
variables-gender, parents’ education and family income-tend to influence the
dependent variable general scores (low = G l, and high = G3) obtained by the students
of low-prestige cursos (History and Modem Letters), and not influence the highprestige cursos. This study shows slight differences of degrees and relationship,
depending on the test (AnswerTree; Probability calculation) applied to the data,
however with similar trends or clusters.
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Implications and Recommendations
Since this research revealed that educational inequalities in Brazil tend to be
reinforced by what the students choose for future careers, it is implied that national
policies should be developed in order to break this vicious cycle. Some of these policies
are already implemented: (a) Financiamento estudantil—FlES [student’s financing], (b)
the Bolsa-famttia [family financial aid] that benefits families with financial help, under
the condition that their children are kept studying, and (c) Cotas program for ethnic
minorities, such as Blacks and Indios, to go to public universities. Besides these actions, I
recommend the adoption of pedagogic methods that induce learning and result in
retaining students in school.
This study can also provide the basis for additional research, focusing on the
variables which make up the socioeconomic conditions of the students in the different
levels of the Brazilian undergraduate cursos.
This study recommends and suggests further research that will address the
following issues:
1. Contrasts in the performance of high-school students who come from private
and public systems
2. Contrasts in the performance of undergraduate students of private and public
systems
3. The most significant regional differences of education in Brazilian territory
4. A comparative study of the results in the years: 2003 and 2004
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5. A study using other didactic pedagogic independent variables that are present
in the Sociocultural questionnaire (see Appendix C), including, among others, the extra
curriculum activities
6. A comparative study with students of other cursos and areas of knowledge.
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APPENDIX A

TEMPORAL CHANGES OF MISERY AND POVERTY IN BRAZIL; TEMPORAL
CHANGES OF INCOME INEQUALITY IN BRAZIL
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Table 28
Temporal Changes o f Misery and Poverty in Brazil

Year

Misery

Poverty

% of
Number of
Miserables Miserables3
1977
1978
1979
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999

17.0
21.8
23.9
18.8
19.4
25.0
23.6
19.3
9.8
18.5
22.1
20.7
21.4
19.3
19.5
14.6
15.0
14.8
14.1
14.5

17.4
23.2
26.0
22.1
23.4
30.7
29.8
25.1
13.1
25.1
30.6
29.3
30.8
27.1
27.8
21.6
22.4
22.5
21.7
22.6

% of
poor
39.6
42.6
38.8
43.2
43.2
51.1
50.5
43.6
28.2
40.9
45.3
42.9
43.8
40.8
41.7
33.9
33.5
33.9
32.8
34.1

Number of
poorb
40.7
45.2
42.0
50.7
52.0
62.8
63.6
56.9
37.6
55.4
62.6
60.7
63.2
57.3
59.4
50.2
50.1
51.5
50.3
53.1

Note. Adapted from A estabilidade inaceitavel: D esigualdade e p o b re za no B rasil. [The unacceptable
stability: In equality and poverty in Brazil], by Barros, R.P. et al. (2000a, p.24) in Henriques, R.
D esigualdade e p o b re za no B rasil, [Inequality and poverty in Brazil] (2000a). Authors took the data from
PN D A from 1977 - 1999 (except 1 9 8 0 ,1 9 9 1 and 1994). Poverty is considered w hen the incom e is below
the minimal necessary in order to cover the costs for food, clothing, lodging and transportation. Indigence,
on the other hand, when an individual earns less than enough to buy a cesta basica, which is the minimal
necessary food for survival. “The figures o f miserables are also included on the poverty figures. The
percentage takes into consideration the annual increase o f the population. b Numbers in M illions.
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Table 29
Temporal Changes o f Income Inequality in Brazil

Year

1977
1978
1979
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999

Percentage of owned income by the people
20%
poorer

40%
poorer

50%
poorer

20%
richer

10%
richer

1%
richer

2.4
2.1
1.9
2.6
2.5
2.5
2.7
2.5
2.6
2.3
2.1
2.0
2.1
2.3
2.2
2.3
2.1
2.2
2.2
2.3

7.7
7.6
7.5
8.6
8.2
8.1
8.5
8.2
8.5
7.9
7.3
6.8
7.3
8.4
7.9
8.0
7.7
7.8
7.9
8.1

11.7
12.0
11.9
13.0
12.6
12.4
12.8
12.4
12.9
12.1
11.3
10.5
11.3
13.1
12.3
12.3
12.1
12.1
12.2
12.6

66.6
64.1
64.2
63.1
63.7
64.4
63.8
64.4
63.4
64.3
66.0
67.8
65.6
62.1
64.5
64.2
64.1
64.2
64.2
63.8

51.6
47.7
47.6
46.7
47.3
47.7
47.6
48.2
47.2
48.0
49.7
51.7
49.1
45.8
48.6
47.9
47.6
47.7
47.9
47.4

18.5
13.6
13.4
12.7
13.1
13.5
13.2
14.2
13.8
14.1
14.4
16.4
14.2
13.2
15.0
13.9
13.5
13.8
13.9
13.3

N ote. Adapted from A estabilidade inaceitavel: D esigualdade e p o b r e za no Brasil, (The unacceptable
stability: Inequality and poverty in Brazil), by Barros, R.P. et al. (2000a, p.40) in Henriques, R.
D esigualdade e p o b re za no B rasil, [Inequality and poverty in Brazil] (2000a). Authors took the data from
PN DA from 1977 - 1999 (except 1980, 1991 and 1994). A fam ily income in this table is the sum o f the
income o f each member o f the fam ily divided by the number o f family m embers (percapita).
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THE BRAZILIAN DEBATE ABOUT AFFIRMATIVE ACTION
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Table 30
The Brazilian Debate about Affirmative Action

A g a in st

In F av o r

A ffirm ative action req u ires re co gnition o f racial

T hough it is unacknow ledged, race alread y is the

d istinctions, w hich contradicts the B ra zilia n creed

prim ary criterion used in B razilian society to

th a t w e are one people a n d one nation.

d istinguish b etw een individuals. T h is m u st be
acknow ledged in ord er to e n d d iscrim ination.

A ffirm ative action is im possible in B razil because

R ig id o r o bjective distin ctio n s b etw een the races

there are no rigid o r o bjective d istin ctio n s betw een

do not exist anyw here. P o sitiv e o r negative

the races.

d iscrim ination functions on th e ba sis o f the social
c onstructs o f racial identity.

B ecause o f the fluidity o f racial id en tity in B razil,

T he risk is real, and affirm ative action p o licies do

opp o rtu n ists could easily take u n fa ir advan tag e o f

require an official re co g n itio n o f racial identities.

affirm ative action policies.

N evertheless, affirm ative a ction w ill not
im m ediately p u t an end to discrim ination. T hus, it
is unlikely th a t o pportunism w o u ld be w idespread.

U niversalistic m easures w ould have the sam e

U niversalistic m easures can n o t break the

effect.

m om entum o f social exclusion.

T here is n o consensus in B razilian so c iety about

A ffirm ative action policies co u ld help to

the relationships b etw een social in eq u a lity and

legitim ate such a consensus.

race o r color differences.
A ffirm ative action policies w ould reinforce
privilege and h ierarchical inequality.

A ffirm ative actions w ould reverse inequality, and
in so doing w ould lay bare the ab su rd ity o f the
prev ailin g order.

A ffirm ative action policies are unco n stitu tio n al

T here is no legal ba sis for the c la im th at

because th ey e x clu d e certain groups.

affirm ative action p o licies are u nconstitutional.

Note. From G uim araes, A . S. A . (1999) - M e a su res com bat d iscrim ination and racial ineq u ality in B razil, in
R eichm ann, R. (1999). R ace in c o n tem p o rary B razil: F rom indifference to inequality. T he P e n n sy lv a n ia State
U niversity, U n iv ersity park, PA.
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APPENDIX C

EXAME NACIONAL DE CURSOS (2002)
CADERNO DE QUESTOES (QUESTION BOOK)
QUESTIONARIO-PESQUISA (SURVEY-QUESTIONNARY)

The following cursos are represented:
(a) Historia (History)
(b) Letras (Modem Letters)
(c) Direito (Law)
(d) Odontologia (Dentistry)
(e) Medicina (Medicine)
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1.

"...chegando a terra desses bomens, {os cartagineses]
desembarcam suas mercadorias, depositam-nas bem
airumadas ao longo da praia e reembarcam em suas naus
depois de acender fcgueiras para fazer fbmaya... os
hafeitantes da regjao eem para a beira-mar, depositam la o
ouro que oferecem em troca das mercadorias e se
afastam ate tana certa distanda; [os cartagmeses] voham
a desembarcar e examnam o ouro; se este tries parece
eqiBvaler as mercadorias, etes o levam e v io embora; se
nao o acham equivatente, reembarcam em suas naus e
ficam esperando; os natvos se aproximam novamente e
aocionam mais ouro ao que ja haviam deixado. ate {os
cartagneses] ficarem satsfelos; nenhuma das partes
frauda a outra; nem [os cartagineses] tocarn no ouro antes
cteie ter atingido um valor equivalent* ao das mercadorias.
nem os natvos tocam nas mercadorias antes de os
prmeiros terem apanhado o otro.'
(HerOdcSo. HstMta IV)

3.

IA) determinante, pois sem a contnbuicao do
pensamento Slosoico do Criente, o Ocidente rtao
poderia ter imciado seu desenvcevirrsentc.
(B) tango. reaSzando-se somente a partir do final do
seculo XIX. quando o Ocsdenie passou a dorrsrvar o
Oriente.
(C) restrito. porque, apesar do Orienle ter sido o berco
das civilizayoes. sua distancia espacial e tempera)
imper&i que Wluencsasse o Ocidente.

4.

O texto sustenta que
{A) na falta de um acondo final erdre as partes, os mais
fortes acabariam por se apoderar dos bens dos mass
fraccs.
(8)

trata-se de uma descriyac tipica do que se ctuma de
escamtra, que beneficia os eendedores ao inves dos
compradcres.

japuSArralao lAomgilaro. 1962)

Essas afirmayces expressam um pensamento
•A) comm , que existe na culture grega e outras da
an figiiidade, possudoras de uma visio mitca do
passado.
(B)

inedito, que somente sera rstomado na epoca do
ftumtnismc. quando tern inicd o ccnhecinemo
cientifico do passado.

<C) critico. que sera ouliivado pela cultura grega e
gracas ao qual se pode cesenwxver uma certa visao
histories.
(0)

rackmal, que impedira a cultura greco-rcmana de
desenvclver um conhecimentc historicc da passado.

{£) dialetico, que sera recuperacc pelo materialismo
hisforico, permitindo uma visao cientifica do passado.

(E|

indireto, mediatfo pela dvfeafifo greco-romana que
incorpcton em seu desenvolwmento muitas das
realizayoes do Orienle.

O htstoriador Henri Pirenne fortmilou. na primeira metade
do seculo passado, uma tese, que se torrou polemica e
celebre, segundc a qual hcuve um desccmpasso de re s
seculos errtre o fim do Imperio Romano do Ocidente, no
seculo v, e o inicio da Idade Media, no seculo V I I I . Isto
porque

(C) o cidc das invasces barbaras, que altercu radcalmente as condVcoes de vida do Oodense. a convecar
pela crise do Sate© Impero. so teve fim no seculo
V III.

a troca de mercadorias nao basta para ccnstituir
comercio pcis este exige a preseoja do Estado.

"Em paiavras que ainda nao perderam a sua forpa depots
de 2.5G0 anos [Hecateu] prociamou na introduyac a uma
de suas obras - as Geneafogias: 'Eu Hecateu direi o que
acredito ser a verdade; as htstorias dos gregos sao muitas
e sao ridkxdas'... Em pelo rnencs um caso Hecateu
regstra a tradcao e entao comenta: "Ridi'cUo e
m3creditavel e, no entantc. e isto o que dizem'."

direto, adquirido durante a Idade Media, gramas ao
estabelecmento de territories cristacs deoonentes
das primeiras Cruzadas. no Onente.

(8} a separacao entre os dors tamos do cristianismo,
gerando no Oddente a Igreja catolica e no Orienle a
ortodoxa. demorou tees seeulos para se efetivar.

(01 o comercio envotve confianya entre vendeecres e
compradcres e beneficia a ambas as partes.

2.

[0]

(A) a traxggao pditica de reconhecer o imperador do
Occente como unico poder urvversai. mamida pelos
primeios reis barbaros. so foi interrampida com
Caros Magno.

{Cl trata-se de uma descriyiio atipica dado que o
comercio, tal como descrito no texto, exige um
conhecimento previo entre as partes.

{£)

Para a Cnniizapao Ocidental, o legado das antigas
Civilizafoes do Egito e da Mesopotamia foi

[0] o ccmerdc intemacional. que ligava a Europa ao
Oriente. f o r interrompido com o fechamento do
Mediterraneo em decorrenca da dominapao
arabe-mufulmsta.
(E;

a peqpena propriedade, base da econcnva e da
prosperidade inioiai dos re'mos barbaros, deixara de
ser dominante no seculo V i n . com o inicio do

feudalisms.
5-

%
Idade Mkiia. os dois lades da consciencia
humana - aquee voAado para o mterior e o outro. para o
exieror - jaziam ou semiadotmecdbs ou semicesperBs,
sob um veu corrwn. Veu teddo de fe. iiusao e preooncertos
infantis, ateaves do qual o mundo e a histcria erart vistos
com tonalidades esfranhas. O lum en so estava conscente
de si proprio como membra de uma raya, de um povo. de
um partedo. de uma familia ou ccrporapao - somente
atr3ves de alguma categcria coletiva."
SJatxsb Eurcxnartz, i 860 )

0 quadra desoifo no texto ccmeycu a ser modificado na
(A)
(B|
iC)
(D)
(E;

Italia, com o Reoascmento.
Alemanha. com a Reforma.
Peninsula lberica.com os descabrimentos.
Franya, com o absdudsmo.
Ingaterra. com o liberalismo.
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6.

'Na verdade, eu nao me envergonho do evangeBso: ete e
forfa de Deus para a salvafao de todo aquele que ere. em
pnmeiro sugar do judeu. mas tambem do grego. Porque
nele a Jststija de Deus se revela da fe para a fe, conforms
esta escriso: o jusio w era da far
(Paulo, Eplsloa ass Romanos. 1.15-17)

8.

Pode-se deduzir do trecho acm a que Paulo
(A) consderava que a palaura dvina devia ser artunciada aos judeus. preparando o retomo do pouo eieto a
terra santa por meio do seniimento comum de fe.
(B) pregava na Palestine poiriicamente dommada,
jtiganeo necessario que o cristao imitasse a Crisis
martrzado, para que pudesse ser justificado pela
graja <#vina.

(Lawrence Stone, 1961)

Esses revoluticnarios acabaram quase sem excegao

(C) consxterava essential a cnarjao de uma institwjao
crista hierarquizada que propagasse o principio da
interpretagao coletva da Bibia.
(D) exercia seu apostoiado no in v erse cultural
heenistico e teve infiuencia destacada na refcrma
lulerana do seculo XVI.
(E)

7.

pregava a p a v ra de Crisis tambem aos gentos,
opondo-se a aproximagao da Igreja com o Irrperio
romano e consideramo a immentia do advents do
tempo da feliddade.

"A arquitetura medieval prega a banildade crista; a
arquitetura classca e renascentsta prociama a dignidade
do homem.'

10.

0 hsstoriadcr da arte Emin Panofsky embasa sua
afirmapo no fato de
(A)

os arquiteios mesievas considerarem o adorno como
contrario a contrieao, printipso negado pefcrs arcuitetos renascentstas que defendiam o direito ao kixo,
(B) os arquiteios renascentistas se s^edanem a exames
pubScos, enquanto os me^evais eram centra tados
por irmancades reigosas.
(C) a arquitetura renascenlista levar em oonta a
praporpo do corpo humane, transgretida pela
monumentalidade golica.
ID) a arquitetura medieval assentar-se em sextos do
euangelho e a renascenlista em textos do cfre to
romano.
(E) os 3fqu4etos medieva s serem aristotefecs enquanto
os arquitetos renascentistas erara platoocos.
8.

Na Utopia, Thomas Morus ironizou que um mknero cada
vez maicr de pessoas eta levado ao roubo por causa dos
cameirc5, 'placidas criaturas cue antes exgiam tao pouco
alimento. mas que agora, aparenfemente. desenvolveram
um apetile tao feroz que se iranslormaram em
devoradores de homensT.

' Em tcda a Europa jentre 1520 e 1580], c iecidc social,
poelbco e intelectual dilacerou-se. e atraves das fissuras
apareceu uma iegtao de novos revolutionaries sociais e
reSgosos... cbcecados por bizarras dcutrinas tedogicas...
[ej que se n s e m para pregar e praiicar o pacifismc. a
comunsdade dos bens e da pcoduqao, a igualdade dos
sexos, a afco&cao das cstincoes de classe...”

(A)

integrates as Igrejas protestantes mais radicals.

(B)

esmagados peios pederes e igrejas ccnsttuidas.

(C)

ttierados per seu carater minoritario e ideias
irisionarias.

(D)

marginalizados porque foram peroendo poder de
atrajao sobre a s massas urbanas e camponesas.

(E)

vtoricsos, pois sobreviveram as varias formas de
repressac.

"No seculo XVI, trata-se ou alime«ta-se o menrSgo
forasleiro antes de expUsa-lo. No inicio do seculo XVI I,
raspa-se-tie a eabega. Mais tarde. ele e acortado; e no fim
do secufo. a ultima paiavra da repressao faz dele um
condenado."
O trechc (extraido de Civillzagao Material, Economia e
Capitalismo. de Fernand Braudel) refene-se a um
processo historico que, em termos gerais, Mkhel Foucault
chamou de
(A)
(B)
(C)
<D)
(E)

11.

"...ferjar a situagao e criar irremediaveis fatos consumados, empwTando para a frente os burgueses a pontapes
no trasero desferxios por um grupo de bomens
extremameme energicos e resclutos... [e] caracterisbca de
toda g m d e Revolucao.’

Thomas Moms se referia
(A) a crise da agriculture sng'esa. que d i w m as
pastagens e prejudices os rebanhos.
(B) a introdycao de r a p s de cam eras mais robustos e
vorazes.
(C) a cracao de leis sefcre a pobreza e de instituicoes de
srabalho forcado (workhouses).
(D) ao que Marx chamou depois de oonsiituspo do
capital industrial.
(E) ao processo de “cercamanto" e de expropriate dos
pequenos proauiores.

grande fecftamenSo.
nascimento da cllnica.
microfisca do poder.
vontade de saber.
processo crviiizador.

(Antonis taarrwot, 1934-35)

Nas revdujoes ingtesa, de 1640, e ffancesa. de 1780,
esta caracteristica fo exercida, respectvamente, pelos
(A)
(8)
(C)
<D)
(E)

niveladores e sans-cutotses.
puritanos e girondinos.
cavadores e enrarvectdos.
cavaleircs e termkiorianos.
cabe^as redondas e jaccbincs.
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12. India, Chna e Japao sempre Foram ou per causa de seu
temt&rso e populapo, ou por causa de sua economia e
cultura os ties parses mats importantes do Oriente. Dos
Ires, somente a primeira caw sob dominaqao direla da
Ocidente, tendo sdo colonia por mats de dos seculos.
Essa diferen-qa se explica porque a India
(A)

carecia de unidade politics e foi conquistada antes
do adrramenfo da compeSqao entre as potervcias
imperialistas.

;B)

seguia a cultura da resistenda passiva, ou rao-violencia, a quai. antes de servir, com Ghandi, a
tndependenoa. serviu a ocupacao estrangeira.

(C)

pagou o preco de ter sido a primeira area a ser
cobiqada pelo Ocidente, comecando como colonia
da mais antiga potencia marifima, Portugal.
pcssuia um territorio cuja oeupajao era imprescnaivel para o Ocidente porter estabetecer sua
dcminagao nos oceanos Indico e Pacifico.
caiu sob dominio britanioo como resultado de um
acordo potrbco que deu a Russia o Ira e o
Afeganistaoe a Franga todo onorte da Africa.

(0)

{£)

13.

entre a antiga e a modema nao havia diferenqas
basicas, a nao ser o fato de que na araiga somente
os barbaros podiam ser esoravizados e na modema
apenas os negros.

{B) na anfiga e na modema os escrawos eram pravenentes semprt das mesmas areas de capitra. variando o
irafico. terrestre na antiga, m3rrtirrc na mcdema.
fC)

tao grandes e numerasas eram as diferenqas entre a
antiga e a modema que non a origem da palavra e a
mesma: escravo vem de eslarvo e nao do lab'm servo.
{0} na anfiga. a escravidao iomou-se rtviavet com o fim
das conquistas: na modema. somente quando o
trafico foi suprimidc(E)

na modema, nao havia escravos instnridos e nem
ex-es craves por terem comprado sua liberriade: na
antiga, as duas ccisas eram muito comuns.

As revolucoes de 1848 na Europa apresentaram
conteudos diverscs derivados, natyraknente, das
condicoes hisioricas particulares. Com relaqao a essas
variances e correto afiiroar que

(A) na Grecia, a revoiuqao contou com o apoo da
Russia na luta peia independencia; na Prussia, o
rmnrimento aproximou o nadsnaismo dcs Junkers
do Partamenfo Social.

As vanguard as russas, enfraquecsdas no decenio de 1820,
foram duramente eombatidas no decenio seguinte peto
realism socialista, que
(A} oonsiderava a produgao anistica desnecessaria para
a formagao da consciencia revcluckxnaria da ctasse
operaria.
(8} vinculava o leer politico e o engajamento
revotucionario de uma amagem pictorica ao seu grau
de reafcsmo e de narrafcvidade.
(C)

reivndcava a repnodoqao artistica de temas camponeses, do folcSore e do antsgo artesanato da Russia.

(D) mobSzava os drversos movimentcs artistioos e culturais no sentdo da oposicao ao cenfralisroo polilioo
sovieBco.
(E)

Comparando-se a escravidao antiga, em Roma, com a
modema, na America, vale dizer que
(A)

14.

15.

18.

denuncava a ausencta de teor revolucionario e de
sofidariedade pditica nas nassas camponesas e
operarias.

O pensador e escritor italiano Umberto Ecco, nasceo em
1832, relembra uma experieneia vivida durante o fascismo
e a guerra mundial:
'Na raanha de 27 de julho de 1843 disseram-me que.
segundo as notidas radofonicas. o fascsmo tiriha caico e
Mussolini tmha sido presc. Quando a minha mae me
mandou a rua comprar o jomal, v que os j c n u s no
qubsque finham titulcs diferentes. Mais: depois de ler as
manchetes. percebi que cada jomal diza ccisas diferen
tes. Ccmprei um. ao acaso, e li uma mensagem na
primeira pagina assinada por a^uns partados poiitioos.„'
(suplenento do PUdiioc, Ltstoa, 2irtQ'S5|

O que parece justificar o espanto do jovem, face as
novidades do 27/07/43, foi o fato que
(Aj eram desaonhecKfos, durante o regime fascisla, o
pluripart carsmo e as liberdades de expressao e de
assocaqao poiibca.

m

na Russia, na Pofonsa e na Prussia a revducao
combateu o absctutismo; na Betgfoa, as agitaqoes
populates de artesaos e artifices rehrindicaram a
tradiqao jacobina.

(B) o fascismo, ao centrario do liberalismo. era caracierizado per uma coerencia ideolcgica, programatica e
poftica.

(C)

na Ingiatena, o movmento operario retomou as
propostas ludisfas e socialisfas utopicas: na Franqa,
as associaqoes operarias elaboraram um programa
socialists mandsta.

(C) o fascismo, como arauto do iradiconaSsmo, re-.etava
os traces da modemidade capitalista como a
tecnologia e a imprensa escrita.

(D)

em Portugal e Espariha a revohtgao propicsxi um
clima de refemnas religiosas e eulturais; nos parses
balbccs, aboliu as antigas obrigaqces feudais.

(D) a Segunda Guerra Mundial havia terminado para os
itaranos e. com a exputsao dos nazstas, a Itaia
reojperava a liberdade de imprensa.

{£)

na ItaSa, na Hungria e na Aiemanha o movimento
teve um acentuado earater nadonalista; na Franqa,
o movimersto popular postulou o principio do direito
aotrabaiho.

(E) as controversas ideclcgcas e politicas eram
tcteradas pelo regime desde que nao se
estendessem a grande imprensa escrita.
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17.

J i se cbservrai que "Sharon age no Oriente Medo como
Bush age na cena ntemacionat. Be sabe que Israel e a
(naira' potencia militar da regiao e baseia toda a sua
poliica nesse faso\ Ccnstberando essa crasstatagao, vale
dizer que

(A)

resposta espanhola a ccupayao portuguesa da
coforaa do Sacrameoto.

a poi& a unilateral e de fcrya de Sharon recebe
cobertura da polrtica de Bush porque o presidents
norte-amemano esta interessado em acabar com a
ONU.

(C)

IB)

cs Estados Unidcs sao o unico pcder capaz de deter
Sharon, mas com a extingao da Unao Sovietca nao
ha um unico poder capaz de deter Bush.

parte da pciit-ca bouibonica de reconquistar terras
perdidas para Portugal apos o Tratado de Madrid.

(D)

(C) a s ayoes de Sharon e de Bush sao mais uma
demonstragao de_ que em poiiiica intemacional
impera a lei de tafiao. c#io por oho. dente pra dente.

precrajgao ante a eclosao de revoltas nativistas ao
stri.

(E)

necessidade de ccntrolar uma regiao cada vez mais
ameagada pelo crescimento das missoes jesurticas.

(E)

o comportamento politico unilateral e de fraya de
Sharon e Bush, embora reprovado pela opiniao
ptfcfca. ccnta com o apoio da China. Russia e Uriiao
europesa.

No seculo XVI, a crenga de que a cidade era corxiyao
necessaria a vtda civilizada M u forte embasaroenfo
tedrico, seja no pensamento antigo (Anssoteles), seja no
medieval (Santo Agosiinho). Confcrme o hestoriador ingles
Anthony P 3gden. o fato de os ccnqusstadcres enoontearem
ddades na Mesoamerica e no alSp>)ano andmo foi
elem ent decisive para
(A)

mostrar aos europeus y w as civilizagoes pre-craombsanas eram superiDres a grega.

(B)

reSathrizar a c o n cep cao aristoteliea d e
natural e ju stifc3 r o trafico negreiro.

servidao

(C) consci^ar a icfeia da umdade do genero humane.
ID) provar ®ie os indios ferasileiros eram inferiraes aos
astecas e incas.
(E)

19.

A criacao do Vlce-Reino do Praia, em 1776. deve ser
emendida como

(A)

(D) as outras potencias regsonas do Oriente Medio,
como o IrS e o Egto, so nao agem da mesma
maneira que Sharon e Bush porque nao tern apoio
poputar.

18.

20.

postutar a superira-daoe dos nauas, construJones de
cidades. sobre os maias. cnginanos de um universe
agrfcofa.

'O desenvDlwnento da edueagao superior fee um aspeoto
essential de uma politica geral de tratar cs vassalos do
novo reano em pe de igualdade com os da Peninsula
Iberica."
(Jacques izfaye. America u a n a Colonia I I . org. L Bethel)

Essa afirmagao refere-se
(A) a uma espetifitidade do tmperio espanhoJ, onde
foram fundabas unhrerssdades cesde o seculo XVI.

<B> elementc de um novo equilibria regional da ativklade
economica no impede espanhd.

21.

"Pra voita de I860, os Estados Umdos possuiam ties
formas totalmente dferentes de sociedade. em diferenaes
prates do pais: o Sut. com a cultura do algodao; o Oeste.
terra de agricultures livres; e o Nordeste, em rapida
processo de industrializagao."
(Barrington Moore Jr. As ongerts socials da dbadura e da
Osmocrada. 1967)
Segundo o autor. na Guerra de Secessao, um ano depois,
(A)

o Oeste e o Nordeste pra possuirem os mesmcs
varaes e M eresses juntaram-se para derrotar militar
e poSiicamente o Sul e acabar com a escravidao.

(B) o Sul e o Oeste. inteiessados na criagao de novos
estados agricoias, aliaram-se, mas nao conseguiram
derrotaro Nordeste. indiferente a escravidao.
(C) o Nordeste. apesar de rsolado no piano intemo e
extemo, venceu porque pos stria mais riqueza e
tradigSo militar do que o Sul agricola e escravista.
(0)

a Nradeste e o Oeste. pra serem m as fortes e rivals
um do outro, cbrigaram o Sul a se envover no
oenflito e a extinguir a escravidao.

(El

o Sul, apesar de veneer no aspecto m»tar, pra ser
mfooritario na federagao, foi derrotadc potiticamente
e obrigaba a abolir a escravidao.

22. Depois da Independences dos Estados Unidos. que se
consiitwu no primeiro eptsodio politico na Mstoria das
Americas a reperoutir com intensidade e duragao em
praticranente todo o conSnente. dois cutros episodics
pdibcos tiveram. nos dois secuios seguintes (XIXe XX).
aleance semethante. Foram eles:
(A)

a protiamayao da RepubSca no Brasil e o popufsmo
peronlsta.

(B)

a guerra do Rraaguai e a queda de Tnrjilio na
Repubfca Domnicana.

1C', ao germe das revedas nativistas do tmperio
espanhol no seculo X V III.

(C)

a Republica rtegra do Haiti e a Revoluyao cubana.

(D> ao empenho reformista dcs Bourbons no mcao do
secuSoXVIII.

(D) o praliriafo mexicano e a Revoluyao sandmista.

IE)

(E)

IB)

a uma peculiaridade do reinadc de O. Joao I I I ,
que criou os brasistas do reino mas nao foi seguido
per seus sucessraes.

a inicsativa jesuitsca de char coeg-os em toda a
America.

a ndependencia da Grande Colombia e o sccialismo
chsieno.
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23.

"Sarmienso (em 1856) prefere acreditar que essa em

25.

soluooes validas a oferecer a um Rio da Praia que

"O programs nacional de socomo aos desempregados
atingiu o auge em 1835 com a criajao da Works Progress
Administration (...) O objetivo da WPA era proponcsonar
trabalho cBreiamente aos desempregados (...) Mas da
rnetade do total das despesas da WPA foi feita em obras
publicas. („.) So em 1842 tomoo-se possivel liquidar a
agenda.”

enfrenta prcblemas rourto distintcs da Frarxpa pos-revolu-

(R_ Ftobenson. HtetOrta da economla americana)

Buenos Aires e que nem o errante espectro do comunismo
nem o austoritarismo conservador e plebiscitario tern

cionaria."

0 programs acm a fez parte do conjsmto de medidas
implementadas durante o New Deal que visava de fato

(T.H. &5ngni. Una Nacton para el deslerto argenenci

(A) garantir a aSernanda na pofifca interna norte-amencana. tradickmahnente controlada per economistas
keynesianos.

De acordo com o texto. Domingos Sarrrverrto. em sua
famosa obra Facundo, nehrindicava
(A)

<B> proteger o mencada de mao-de-obra americana da
ccocorrenca representada pela imigrajio, o que se
tomou possivel com leis severas.

um prc»e1o esiatal de educa$ao publica, visando
equiparar a popu late native a cultura de imigrantes
foimados pelc socialism©.

(C)

•;B> a tradijac pofitsca platma, cerWrada num
auSoritarismo aufoetone e caudilhesco’. sorirario ao
jacob inismo revotuctonario.

(D) incorporar a experiencia de planejamento econdmico
do seciatismo, com a finalidade de desenvolver a
indusfria fceica.
(E) ccmbater a s ccnsequendas socais provocadas peta
raise economica e que apenas foram cootomadas
com o esforco de guenra.

(C) as semelhan^as historicas hisparto-americanas.
capazes de protegerem as nafoes do subcontinents
da irafiuencia do absclutismo europeu.
26.
(D)

(E)

24.

refcrcar a politica Sfceraf propcsta pelos republicanos, dimftiuindo progressivamente, a ingerencsa
estatai nos assuntos econorrveos.

a parScularidade da historia argentna. ccntraposta a
altemativa apresentada pelos acontecimentes
revolucionirics eurcpeus.

Referindc-se as primeiras decadas que seguiram a
chegada da frota de Cabral a costa americana, Capistrano
de Aisress conssderou que, ernao, nao se pedia saber se o
Brasil seria m ar (trances) cu pero (portugues). Isto porque
(A) os tupanambas da costa achavam-se subievados.

o progresso argentine, o avanco ca bviliza^ao no
territdrio plabno. para que o pats pudesse incorporar
os conteudcs da politica europeia.

(B)

Portugal e Franca krtavam pela hegemon«a na
Europa.

(C)

a cateqoese a'mca nao comejara.

(D) ainda nao se censoiidara a cotoeKzagao portuguesa
da nova terra.

Comparandose as reakzapoes de Lazaro Cardenas, no
Mexico, com a s de Getulio Vargas, no Brasil, vale cizer
que

(E)

a posse portuguesa nao fora garantida por
instrumemos legais.

(A) no Brasil, a divisao dos tatifundies ja havia ccorrido
desde a Lei de Terras de 1850.

■8)

os rireitos Srabalhisias. as reformas socials no Brasil
nao se estenderam ao campc.

(C)

no Mexico. a repartlfac das terras for uma imposicao
dos Estados Unidos da America.

(D) a pequena propriedade no Brasil resultou da
ccupapac das terras estatais e devohitas.

(E)

no Mexico, o movimento de divisao de terras foi.
desde o inicio do seculo, pacifeo.

27.

Em^ 1627, frei Vicente do Salvador esoreveu sofere a
colonia portuguesa na America que "reerthum homem
nesta terra e repufchco, nem zela ou trata do bem comum.
senao cada um do particular: e que a terra nao era uma
repubUca, "sendo-o cada carsa". Esta interpretajao de frei
Vicente se baseia no fato de
(A)

Portugal ter sdo anexado a monarquia espanhola.

(B)

a forma de govemo ser a monaroua.

(C) a colonizacao levs- a uma hipertrofa da toda
privaca.
(D)

a iniciativa particular ser mais importante que os
projetos govemameotais.

(E)

a invasac hcianCesa da Bahia ter provccado panico
na pcpidajao.
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28. Ao alegar que expulsara os holandeses e recuperara o
ccntrole da regiao a eusta de seu "sangue, vidas e
fazendas", a acucarocracia pemambucana, confcrme
Evaldc Cabral de Mefo.

31.

do nosso sistema eleitorat Durante a crise, e sctxetudo no
dta da eleicao. o espanto e o tenor renam nas oidades.
vitas e povoagoes...".

(A) redefinia os vincufos cotoniais entre Pernambuco e
Portugal, protestando fide&Jade ao vs.
IB)

Este trecho de Joao Francisco Lisboa (Jomal de Timon.
1852-1858) pode ser entendido como

contestava cs vinoutos cotoniais, mostrando cue a
colonia potSa se defender sem a mcnarqusa.

IC) expunha a iminencia da supressao do vinculo
colonial.
(D) protestava contra a expulsao dos holandeses por
Ihes ter abalado sauce e finanqas.
(E)

'A violenca parece ser uma das condicces indecinaveis

(A)

propcsifac inf.uenciada pelas Kitas poiticas
internas. intensifcadas desde a Regenda. come a
Balaiada no Maranhao.

(B)

manifestaijaQ inspirada pelo concnelismo. mais
intense nas provtrcias do Norte, como o Maranhio.

(C)

expressao de mazelas hecdadas dos tempos cotoniais. e exlstentes no Maranhac ate hoje.

(D)

critica ao sistema e’ertcral fundado na necessidade
de garantir berteficios atraves de vitorias locais.

referia-se as eptdemias cue grassaram entre a
popuiajaa apes o termino da guerra.

28. O apogeu do barroco ruso-bras le ro nao ccmespondeu ao
apogeu do barroco europeu porque
(A) o estilo barroco so chegou ao Ultramar, apes 1622.
com a C ongregate para a P ro p a g a te da Fe.
fB)

IE) repudio a aqao do poder moderador, que favorecia o
faccwnatismo.

o ouro de Mrias Serais so foi descoberto no seculo
x v r r i.

(C) os jesuitas, expufsos por Pombai em
impediam o desenvotvimersfo arfsSco.

1750,

{D J

D. Joao V pretegeu os artistas durante seu reinado.

(E)

cs esiilos artisticos nao apresentam uniformidade
temperas necessiria.

32.

30. 'No prtmeiro decenio da Independencia o cafe ja
ccrrtribuia com 18% do valor das exportagoes do Brasi,
cciccando-se em terceiro lugar depois do ajucar e do
algodao. E nos dois decenios seguinfces ja passa para
primeiro togar, representando mais de quarenta por cento
do valor das exjxsrtacoes.'
fCeso Furtaao, FcrmagSo eoonOrrvsca do Bias!)

(A) no territbrio mineiro da Zona da Mata, aproveitando-se da expanses da frcnteira agrtccla com o
desmafarnenfo e da rede fluvial propicia a
navegacao.

{C> no oeste da Prcvincia de Sao Patio, empregindo a
aburcame mao-de-obra estrangera e favorecendo-se da mandia de lerra fertil de ot?gem
vulcanica.
(0)

na zona pioneira, hoje pertsncente ao n o te do
Parana. estimulado pela colonizat>o prcmovida por
empresas estrangeiras e pela megracao da
mao-de-obra nordestna.

(E)

no Vae do no Paraiba do Sul. oorrtando com uma
rede urbana previamente instalada e com estiroutos
estatais a produqao, atraves de financiamentos do
ptardio e do transports.

(A)

em demonslrar a ausencia de tragos da cultura
csassca greco-comana no Brasil, colonizado pelo
cafclicsmo iberico.

(B)

em susientar a xtdependencia do Brasil, demenstrando a ausencia de vincufos histbricos entre a
histbria local e a europeia.

(C) com a particularidade da faima$ao da nacrcna&dade
defirada a partr da sua comparacao com o modelo
da histbna europeia.

No pertodo referido pelo texto (isto e, a n ts 20. 30 e 40 do
seculo XIX}. o besenvoh/imento da prcducao do cafe
ccncentrou-se

(B) na regiao montanhosa prbxima da capita do pais,
utiizando-se dos reewsos subutilizados da antiga
econoroa mineira e da proximidade do porto
marftimo.

O Institute Mstorico e Gecgrafico brasileiro, fundado em
1838, visando a esfimutar o desenvclvimento do conhecb
mento h.stortoo no Brasil, propos como tema de concurso
(wfefco a questao: como detemninar as verdadeiras
ecocas da historia do Brasil, deve eia dividir-se em Antiga
ou Modema ou qual deve ser a sua divisao? O concurso
uencido pelo rraSuralista aem ao von Martius, auior do
ensaio "Como se deve escrever a histbria do Brasil",
reflete uma preocupapao cultural reoonrente

33.

(D)

em defender a cantnbuicao dos indigtnas e dos
negrcs na ccnstituijac da populacao, mn mizando o
aporte eurapeu.

(E)

com a nserjao do Brasil no mundo ocidental e
crstlo, base do reconhedmento da Independencia
pelcs parses eurcpeus.

A aproyaqao da Lei de Terras, de 1850, coinddindo com a
atoScao do trafico negreiro, objetfvava
(A)

criar um mercado de terras para os escravos que.
dentro em breve, seriam homens Irvres.

(B)

regularizar o aces so it propriedade da terra,
mantende alto o seu preco.

(C)

modernzar o pais o m as rapidamente possivel.
equiparando-o a tnglaterra.

(D)

constituir o mercado da mSo-de-obra assatariada e
facilitar o acesso a propriedade prhrada da terra.

(E)

atender a exigencies ingresas acerca dos sistemas
ilegais de posse tond aria.
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34. "A repub&a nao se faz porque nos nos tenhamos aliado
ao escravismc; nao, a tavoura regenerada se nos aliou,
jjustamente porque a Repubiica havia de se fazer.'

37.

Idscursz de Stfxa Jardm, Gazeta de NoMcMe, 2&TOH89}

(A)

A arguments cao de Silva Jardim e revelaiora do debate
poiiteo entre monarquistas e republicans porque os

monarquistas twream a aian$a dos escravos com o
repubSoanismo rarScal e ccmbatente.

(C)

repubicanos denunciavam o desjnteresse dos mo
narquistas pela sorte eoonomica dos ex-escravcs.

(D)

monarquistas atirmavam que os repubticanos
lucravam fmanceiramente com a escravidao.

(EJ

repubicanos eram acusados de explwarem o descontentaraento prcvocado pelo fim da escravidao.

(C)

cultural brasileiro, sem vinculos com m an ifesto es
artisticas estrangeiras,
(D) pobre do pcnto de vista estetico e sem poder de
crrajao ar.sbca e cultural.
(E) sustentado par uma industria
endiwdada intemacionalmente.
38.

35. "A crise de nossa transforma^ao para o moderno m er,
tivemos a infefiddade que viesse comddir com o surio
assombroso de forca e riqueza dos grandes povcs
progressives de fcrmarjao particularista. Assaz temos ja
senbdo a garra do leao em nossas cames. As formas vivas
da econcma da na^ao estao passando ou ja estlo quase
todas nas maos d'e’e s: o grance comercio bancaric. o
fiarto jcgo dos cambios. o sHo comercio impcrtador e
exportador, as melhcres empresas de minerajao, de
via§ao, de transports. de navegacao..."

m
|Cj

!0)
(£)

<A} ccmprovava a superioridade e a legitimidade dos
docsmentos historicos mais antgos sobre os mais
recenses.
(B)

atacava-se a documentos consagradcs pela tradi$ao,
sustentada a xnportancia secundaria das fontes.

(C) demenstrava a necessiria fermacao flosotica do Wstcriador e a sua reiagao com a historia de sua epcca.
(D) apoiava-se sobre uma critica erue.ta das fontes,
distinguindo textos autemicos e textos apocrilbs(E)

39.

enalteca cs valcres imperais. recuperando atrawes de
docanaitos verdadewos o exemplo de Roma antga.

O grande ponensm o de Gittrerto Freyre em Casa Granite
e Senzala (1833) deveu-se ao fato de
(A)
(B|

criar a historia das mentalidades, levada para a
Fran$a por Femand Braudel.
realizar a primeira analse brasileira da escravidao.

(Cj enfocar a sociedade e a mestigagem brasileiras
dissooando os ccnceitos de raca e cultura.

36. O Concilio Vatcano I I (1962-1965) promoveu uma
modifcacao na relapse da Igreja com a sociedade evil A
recovacao da Igreja Calolica repercutiu atvarrserwe na
America Latina e no Brasi, em particular, com a
!AJ romanizajao do dero brasilero, fcrtalecenoo o concrete
do Vaticano sobre as a sso c iates leigas e multipicando-se o numero de congregatoes reigiosas europeias.
(B) oonfrmapao da autoridade r.falivel do Papa, a
reafirmacao do cutto das imagens e a prcpagacao
do cristianismc atraves do catedsmo.
(Cj fcrmacao de Corounidades Edesiais de Base,
direfamenee vmculadas as paroquiias e que tenderam a
se expandr em areas scdais marcadas pela pobreza.
m separa^ao entre a Igrejae o Escado. o fim do regime
do paciroado e uma cpcsiyao decisrva dos catolicc*
acs governos militares.
(E) ressurgencia do catofcismD popular, a expansao do
fencmeno do beabsmo nas s e a s ruras e da
devocac dos santos.

O humanista Lorenzo Vaia anaisando, no seculo XV. o
documento conheodo como a "doajao de Constantino'
que procurava legitimar a autoridade temporal do papa
sobre o ocidente cristac. ccmprovou a sua faasidade:
"...recenseando os multiples erros linguisticos, os
'barbarismos' do fatsario e os intsmeros anacronismos
historicos.'

A erwSjao humanista foi esseneial para constibegao do
saber hrstoricgrafico porque

Silvio Romero reflefea, nesta passaged do discurso de
1805, sabre o fencmeno hissoricc
da expansao das poeencias capitallstas, impu'sionada peia acumula§ao de capital financeiro nas
economias centrals.
da submtssSo cultural da intetectualidade nafiva aos
interesses economicos das empresas estrangeiras
implantadas no pais.
do comprometimerrtc do poder republicanc brasiteiro
com a digaiquia cafeeira e da pokca de prote^ao
do pre$o do ptoduto.
dervadc do Enc hamento que mergulhou o pais na especulajao finanoeira e no ccntrole pcterco imemaoonai^
da expansao oclcnizadora europeia em cre$ao as
Americas com o objetvo de auferir taxas elevadas
de iucro atraves do comercio de produtos tropicais.

cinematografica

f . Dcsse, LUtstoere ou le temps ref-ecrrl)

(Ofltclisas dp Comercio do Porto, 1907)

(A)

cuja tematica eram os desvalidos da seca e dos
sertoes do nordeste do pais.

(B) de resistencia revolucsQiwia do Terceiro Mundo ao
coJomaismo cap>1alisla.

(A) repubicanos propunftam a dvisac das grandes
prcpnedades territories dos monarquistas.
(8)

0 cineasta Glauber Rocha escreveu em 1870: "Somos os
campcneses do cinema*. Referia-se assim ao "cinema
novo* brasileiro como um movimenio

(D) introduzir em Pernambuco o
Semana de Arte Modema de 22.
(E|

48.

Modernismo da

mostrar que as nelagoes sociais do Nordeste brasSero marifestaram-se tamfcem no resto do Brasi.

Para Fernando Novas, Sergio Buarque de Hoanca trata,
em Caminhos e Fronteiras, *das trilhas dos bandesrardes
e raias da cotorea, mas sofcretudo das direfoes e limies
de nossa dvSzacao'. Para tanto, Sergio Buarque de
Hoianda, em atitude pioneira. parte sobretudo da anaSse
(A)
(B!
(C)
(D)
IE)

das ideologias.
da antropologia tvstorica.
da d estn^ao das cultures ndigenas.
das infra-estruturas.
da vida mate-ra’-.
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2* Parte
Questao 1
U m

dos tragcs da Historiografta Modema. a partr dos anos 20. no seculo XX, Sem sido c dsalcgc com outras disciplinas. Um

dos exemplos mais cootveridos e a escola francesa dos AimakrS. Com base nessa pratica - a inteftSscspSnaridade - explicate seus
princpas beneficios e risoos para a Hisioriogralia Contemporanea.
(20 pontos)

T\

A
\j

Questao 2
"...uma unica institus$ao abarcou toda a transicao da Antigiiidade para a Idade Mkfca numa continuidade essenciafc a igreja
crista. Ela foi. efetvamerrte, c principal e fragit aqueduto atraves do qual os reservatorios culturais do rmrvdo classico correram para o
novo universo da Europa feudal, onde a escrita se tomara clerical.'
(Perry Anderson. Passagers da AnstgBdaoe ao Feuoailsmo. 1976)

Explique:
a.

O que eram esses "reservatooos cuHurass do mundo cSasssco*?

b.

Por que na Europa feudal a escrta se iomou clerical e quais as impiica^oes dai deccrrentes?

f\
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Questao 3
Apartrdolrechoabaixc:
■Popusajio, cultura e ao mesmo tempo o comercio sao cs principals objetos ttas nossas coionias da America,
esiabelecrnentos de que a acminisirafac requer a maiof wigiiancia e cuidado, nao so em 3ienc3o aos interesses dos portugueses.
como de uma grande parte das nagoes da Europa. que otham para o Brasil como raanancial o mats perene donde emanam as
riquezas em qtte abundam. airatcos pesos esforces de sua jndustria.'
(lots doe Saracs Vlhera. fteccpte^So de rarttdas scteropoltaras e Craetlcas, 1302)

Oque e, parao a«for,a rasgao decoionia?

(20 pontos)

r\

\ \

Questao 4
O quadra abaixo apresenta, rasumadamente, os resultados dos movimtntos de emancipacao politica das coionias do Novo
MundC <1776-1824).
Colonia

Territorio
Manutencao da
Unidade

Espanha

Estados LMdos
daAmerica
America
Espanhola

Portugal

Brasil

Metropote
IngMerra

Divisao Territorial
Manutencao da
Unidade

Regime de
Trabalho
Permanenda da
Escravidao
Abo&aoda
Escravidao
Permanenda da
Escravidao

Forma de
Governo
Republics
Republics
Monarquia

Com base nele. estabelepa a s relasces pcss'nreis entre as varSveis (terrtorio, regime de trabalho e forma de governo) no
processo de emaodpagao das coionias em relapao a Esparto, Portugal e a Ingaterra, ressaltando as experalncias eomurts e as
especrfcidades(20 pontos)

v\

_\ _1.

10
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Q uestao 5
D a dem onoa^ao do capital estrangero na deeada d e [18J50 passou-se ao extrefno cpcstc, a ingenuidade de encara-*
como uma especie de 'deus ex machina' que nos dispensa do esforfo de pensarmos o propria pats, de Servtar infiiw de alguma forma
scfcre o futsjro que gostariamos d e

ooctstrysrpara nos e

para nossa integrajao com o tmmdo.'
(Rubens Rleupero, 2302)

Quass os dois eontextos hSstorieos que perm iem compreenSer essa s abtudes cpostas Ciafte do capita esirangeino e como

(20 pontos}

isso se manifestos! no Brasil?

t\
.

, A
Nj

^

'A

'0

'

X 1

tv
1 Jn.
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4?.
IMPRESS6ES

s o b r e a prov a

As questces abaixo vrsam a Sevantar sua opiniao sobre a
qualidade e a adecuayao da prova que voce acabou de realzar
e tamfeem sobre o seu desempenho na prova.
Assinale as alternatives correspondentes a sua opiniao e a
razao que explica o seu desempenho nos espayos prdprios
(parte inferior) da Folha de Respostas.
A^adecemos sua cclaborayao.

W
<B)
(C)
<D)
m
43.

41. Quatoanodecondusaodesseseucurso>degraduayao?
(A)
(C)
fD)
<E)
42.

43.

Moto tacit.
Fadi.
Me<*o.
Dificil.
Muto Dificil.

48.

(Axtc longa.
Longa.
Adequada.
Curia.
AAstocurta.

_

As questoes da prova apresentam enunciados dares e
objethros?
(A)
(B)
•;C)
(D)
(E)

Sim, tcdas apresentam.
Sim, a maioria apresenta.
Sim, mas apenas cerca de metade apresenta.
Nao, poucas apresentam.
Nao, nenhuma apresenta.

Totalmeme adetpjada.

(B)

Medianamente adequada.

(C)

Pouco adequada.

conteuocs

definidos

para

o

Como voce avalia a adequacao da prova para verif car as
habitidades que deveriam ter sido desenvohridas durante o
curso. confcrme defintdo para o Prcvao/2C02?
(A)

Plenamerm adequada.

(0)

Medianamente adequada.

(C)

Pouco adequada.

(E)

Desconheco as habilidades
ProvaoQ002.

definicas para o

Com que tpo de problema voce se deparcu mars
Jreqtienfemente ao responder a esta prova?
(A)

Desconhedmtmo do conteudo.

(B)

Forma de aboraagem do conteudo dlerente daquela
a que estou habituado.

(C) Fala de motivajao para fazer a prova.

45. A que boras voce conduiu a prova?

45.

(A)

(D) Totalmente -nacequada.

Excessive.
Pouco mais que suficiente.
Suficiente.
Quase suficiente.
insufictente.

(A) Antes das 14h3Dnvn.
(B) Aproximadamentieas 14h30min.
(C) Entre 14h30min e 15h30msn.
jO) Entre t EMOmin e 15h30mn.
(E) Entre 16h30min e 17b.

Como voce ava£a a adequacao da prova aos conleudos
definidos para o Provio(20D2' desse curse?

{£.} Desconheco os
Provaof2002.

Para voce, como foi o tempo destinado a resolucac da
prova?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Se rrrpre excessivas.
Sempre suficentes.
Sufcientes na maioda das vezes.
Suficientes somente em aiguns cases.
Sempre insctidenies.

(0) Totalmente tnadequada.

Quanto a extensao, como voce ccnsidera a prova?
(A)
m
fC)
<D)
<E)

44.

2002.
2001.
2000.
1689.
Outro.

Qual o grau de dificufdade desia prova?
(A)
<B)
(C)
(0)
{£)

Como voce considera as Wbcmatjoes fdmecidas em cada
questao para a sua resducao?

5 t.

m

Espayo nsufidente para responder as questoes.

m

Nao iive quaaquer tipo de difeuldade para responder
a prova.

Como voce explicaria o seu desempenho na prova?
(A) Nao estudei durante o curso a maioria desses
conleudos.
(0)

Estudei somente alguns desses oorfeudos durante o
curso, mas nao os aprendi bem.

(C)

Estudei a mafoeia desses conleudos ha muito tempo
e sa os escueoi.

(D)

Estudei muitcs desses conteudos durante o curso,
m as nem todos aprendi bem.

(E> Estudei e cooheyo bem todos esses conleudos.
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PROVAO
9

0

0

9

PROVA ©

i
1

1 SISTEMADEAVALIA<;AO
^daeducacAo SUPERIORj

CADERNO
DE
Q U E ST5ES

Instrugoes
1-Vocd esUS recebendo o segumte matenat:
a) este cademo com oenuncsalodasquestdes ot^etlvas, das questdes discern hras,
questdes ralatvasA sauaslm pressdessobreaprova.assim distnbuidas:

Questdes oOfetrvas

1 a 40

2 a 12

50%

Questdes dsscurarvas e
RascunhQ

la d

1 3 a IS

50%

41 a 51

16

---

Impressdes sobre a prova

b) 1 Foma de Resposta s oestmada As respostas das questdes oCsetvas e d e moressdes
soCre a prova. O desen\«van«floe as respostas das questdes dacurs<vasdeMBfSoser
fesfca acaneta esferogrSfiea de SnSa preta e eispostos nos es pages especrbca dos.
2- Venique se este material este em ordem e ae o seu nome na Faina d e Respostas este
cotreto. Caso cont-Ano, noWqoe snecfcatamentea urn dos RespansAveis peiasate.
3- Ad6 s a conferdncta do seu nome n a Fo«ra de Respostas. vocd deverd asaM -lono espago
prdprfo, Ut*zando cariete esfwogrSfca de tmta preta, e medsatamente apds devete
asssutar, tarrtodm no espago prdpno. o ndmero correspondents 4 suaprava
© .© .© o u ® .
Dewar de assnatar o gabamto impuca anja-A o da pane oojetva da prova.
4- Na Foma de Respostas. a marcagAo das tetras cones pond emes As respostasassinaladas
por \rocd para as questdes oSfetivas (a p e iw uma resposta par questAo), deve ser feita
preendiendo todo o alvdolo a ibpes preto n*2 ou a caneta esferogrAfca d e fcnta preta. com
umtrago continuo e demo.
Exempto:

^

c

5- "fenna cu«dado com a FosnadeRespostas, para ndoadobrar, amassar ou mancnar.
6- Esta prova 4 mdvrduat. sendo vedadas quaequer comuncagAoe troca de mater sat entre os
preserves, ccosutas a matenat BaeoyAfwo. cadernos ou anotagdes de quatquer espbcse,
ouutfeafS o decaroMadora.
7- Q uandotem nar, ent/egue a um dos Responsdvets peia sataa Foma de Respostas e asane
a Usta de Rresenga. Cabe esdaiecer que rventxjm graduarWo devette retirar-se da aata
antes de decomdos 80 (ncventajmmutos doinlcrodo Exame.
8- Vocd pode tevar este Cademo de Questdes.
06S.: C a so a n d a n b o o tenhafe.-to, ertregue ao Re9pons*«l pela sata as respostas ao
questorterso-pesqusa e a s eventuaes corregdes dos seus dados cadastres. Se nAo trver
trazsdo % respostas ao questiorterw-pesqursa, voofe poderS entei-ias dvetamenie A
DAE&'INEP (Espianada dos Maxstenos.BSoco L- Anexo # - Brasilia, OF - CEP 70047-900).
9-\too6 lard 4 (quatro) boras para responder As questdes ot^ebvas, discwsrvas e de
snpressdes sdbre a prova.
O B R 1GADO PE LA PARTICtPAQAO!

MEC
MIMMndi
Kdcajla

map
IrtVUpHMcnl t t b M i

DAES
tMM
Mf{te

Cwpa
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Ater^ao:» Reoomenda-se que se tesponda as questoes da
prova na sequenda em que elas aparecem.

2.

• Fontes btofiograficas encontram-se na pag«a 1S.

Instrug&es: Para responder as questoes de nurrveros 1 a 5,
considers o texto abaixo.

Mo texto I , um amigo aconsefta ao auton ~athe, Rubem,
faga como eu, nao tope patada com a gramahca: de uma
voffinba e dga a mesma coisa de outro jeito" (linhas 15
e 16). Nesse csnselho subentende-se a equivocada visao
do senso comum de que, no processo
(A)

metaforsco, o sentido se baseia num procedsmento
metalinguistico que visa a condenser uma
infcrmacao para substituf-la.

Texto I
parafrastco, os semidos sempre se correspondem,
embora, em alguma medida, os conleudos se
alterem de acondo com a forma linguistics que Ihes
da suporte.

Meio-dia e meia

Acbo muifo ampafcea a maneka de a Radio Jomal

1

2 do Brasil anunciar a hora: 'ooze e meia" no higar de \m ie
3 e tres e trinta“ Ten quarto para as cmco' era vez de

(C)

4 Vezesseis e quarenta e cmco' Alas confesso min/ia
5 impliesnda com aque/e 'meio-dia e meia".
6
Ser que 'meio-dia e m eb" esia errado; "meb’ se

7re fere a hora e tern de fe w no feminma. Sim, "toteb-dia e
8 meia" esta cerfo. Mas a fxigua e como a mufter tfe Cesar;
8 nao Ihe basta ser honesta, comem que o parega. Aquefe
10 "mera" me da beta de teste de coJegto para pegar o
11 estudante drstraido. Para que fazer da nossa lingua um
12 alg^pao?
13
Lemtsrando urn consefto que me dfeu certa vez um
14 amigo boemo quando ihe pergtmSei se certa (rase estava certa
15 |"od>e. Rubern, faga como eu, nao tope parade com a grama16 trcardeumavotfohaedigaamesmacoisadecutrojerto"), eu
17 preferiria dizer 'doze e meia' ou Tnefo-rfia e trinta' sem
18 nenhuma afefajao. Alias a /mgtra da gente nao tem ^ e n a s
18 regras: tem urn espatto, um jeko, uma pequena sima que
20 aquefe "meio-tfe e meia* faz softer. E, anda que seja

parafrasfco, os sentidos sempre se correspondem e
os conleudos se mantem fooos mesmo que se
alterem as formas Sngiisticas que Ihes dao suporte.

<P) polissertKto, os varies sentidos produz'dos a parSr
de im a mesma forma linguistics sao correspondentes ewtre si.

m

3.

metaforsco, o sentido se baseia num procerfenento
poetco que nao so oondensa como tambem
modifica o significado orgna'.

Considere os segwsntes enunciados extraidos do texto
Meio dia e meia.
1. E, ainda que seja errado, gosto da moga que dfe:
~Estou meia triste... *(Snhas 28 e 21)
2- Ai, aim, peto germ da lingua, o "meia" esta cerfo.
(linhas 21 e 22)

21 errado, gosto da moga que cfc; lEsteu meia ftisfe... "Ar, sim,
22 pelo gento da frngua, o "meia" esta cerfo.
Sobre as senleopas acima e correto afirmar que.
Rubem Braga
1.

(A)
Ao afirmar que a fingua eta gente nao tem apenas regras:
tem um espmto, um jeio^ uma pequena aima (linhas 18
e 19), Rubem Braga expoe sua visao da linguagem. em
plena ccerencia com a visao do n w d o adotada em suas
crdnicas, nas quais ele

se em 1 o segmento entre aspas esfivesse em
discurso indireto. ocorreria a apropriaqao do discurso
do narrador pela personagem.

(B)

ao usar discurso direto em 1 e em 2, o narradcn
ironiza o uso da varianle nao-padrao meia.

valorize nao a consdtuijao aparertfe dos fatos
cotidianos, mas o sentmento intmo que cs faz
stgniiicatiuos.

(C)

se em 1 o segmento entre aspas esthresse em
discurso indireto, o verbo que ele contem deverta ser
enuncado no future do presente.

(D)

se transposto para discurso indireto o fragmento
entre aspas e m 1 , a ruptura sintaSca assinalaria a
diferen^a de troz erdre rvarrador e personagem.

m

em 1, as aspas demarcam a dferenca entre o
discurso do rvarrador e o discurso da personagem;
em 2. sao um recurso grafico de citaqao
metalinguslica.

(A)

{8)

se preocupa menos oom o aspecto afetivo do que
com os aspectos referendais das falas das pessoas.

(C)

se previne contra quern dedda ignorar tanto as
normas gramaiicais quanto as regras de ccnduta.

(0)

mostra que as normas disoiplinam e vsabSzam a
comunicapao e o convivio entre as pessoas.

(E)

resiste a imposicao de quasouer tipo
normativismo, numa atitude rebelde que
representa na desordem do esStc.

de
se

MEC-LETRAS-02 - PROVA <S

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

4.

CcnskJere os enunciados 1 e 2.

Atenfrao:

Para responder as questoes de numeros 8 e 7,
oonsidere o texto abasxo.

1. Acho mui'to smpatsca a maneira de a Radio Jamal da
Brasil arsunciar a hora. (linhas 1 e 2)
2. B, ainda que seja errado, gosto da mofa que diz

Texto I I

"Estou meia triste..." Ai, son, pete germ da lingua, o
"meia'esta certo. (linhas 20 e 21)

Ensinar gramatica
Segundo Atatiba T. de Castilho, a norma tamo pode
representar um use lingutsfico concreto que ccrresponde
ao diaieto social praticadc peia classe de prestigio - caso
em oue e chamada >adrao real" quanto representar a
atitude que o falante assume em face da norma objetva caso em que e tambem dsamada ’'padrao ideal'.
Aplicando-se esses concertos a anaSse dos enunciados 1
e 2 adm a e correto afirmar que
(A)

o cromsta reconhece no "genio da lingua* a nojao de
padrio ideal, que aparece no enuncado 2.

(B)

o cromsta, no eminciado 1. se orienta pelo padrao
idea, em contrast® com o eminciado 2, em que
vabriza o padrao real.

- Onde e que a gente vai agora, m ?

-L a n a padaria da praga comprar um pao gostoso.
Sttench pensathm no banco de Iras. E entao:
- Perto da rrmha casa tambem tem uma padaria. Os pao
la e mu&o bom.
Mementos de mdeosao. ignorar ou cotrigir?
Computsnramente:
- Sabe, meu querido, a gente fala asskn: OS PAES SAO
MUITO BOMS. Um paa, dois PAES. 0 pao e bom, os PAES
sao bons.

(C> o eminciado 1 4 um caso concreto de padrao ideal, e
o enunciadc 2 condena expficitamente esse mesmo
padrao.

Novo srlenc.c penseiivo no banco de tras. E enfao;
- Quer dizer, vd, que PAES e OCHS PAO?
nava de BarroE carone

ID) o crcoista. ao produzir o enunciadc 1. uma
m anfetajao ccncreta do padrao ideal, reafrma, na
pratca, as afirma^oes contdas no eminciado 2, que
remefera a rejetqao do padrao real.
6.
(E)

5.

o enunciado 1 e um caso concreto do padrao real, e
o emnciado 2 manifests a defesa desse mesmo
padrao.

A oracao relatva assinaiada o n Lembrando a consetho
oue me deu certa vez um amigo boermo (inftas 13 e 14) e
pouco sufeita a varfajao em virtue® de o pronome relativo
ser objeto direto na subordinada. da as construgoes
relatvas ccjo prcnome e regido por preposqao estao
sujeitas a seguinte variaqao:
* reSatiira padrao: Lembrando q consetho a oue eu me
refen anteriormente
* retativa cortadora: Lembrando o canselho oue eu me
refen anteriormente.

Tomando como para metro a norma eulta da lingua, a
amora apresenta um caso de conccrdancia no Interior do
sintejjjma nominal. Cons<Jerando-se esse corttexto
l-ngjislico. e correto airmar que a avo espera que. quanto
a ccncordanca nomna:, o neto apreenda

(A)

os aspectos morfdssintalicos, e o neto ateoSe
integraknense a essa expectatiwa.

(B) o aspecto semantioo, e o neto nao alende a essa
expectativa, pcis usa marca nao-redundante de
plural.

* reiathra copiadora: Lembrando o conselho oue eu me
refen a ele anteriormente.
Sobre esse processo stotatico. e correto afrmar que a
relative cortadora e
(A)

conservadora e estgm ataada em relaqao a padrao,
que e jnovadora e prestigiada.

(B)

conseniadora e prestigiada, tarato quanto a varome
padrao.

(C)

conservadora e prestgiada em opos»jao a v3r.ame
copiadora, que e inovadora e estgmatdrada.

(O) inevadora e prestigiada em relacao a vamarte
copiadora. que e ccnservadcra e estgmafczada.
(E)

m vadora e prestigiada em opos^ao a ccostruqao
padrao, que e conservadora e neutra.

(C) os aspectos morfossinta&cos e semanticos. e o neto
alende a essa expectativa plenamento quanto ao
aspecto mcrfossintatico, mas pardatmente quanto
ao aspecto semantico.

(D) os aspectos morfossntafcos e semarrlioos, e o neto
atende integraimente a essa expectaihra, pois a
marca nao-redundante de piurai veicula o mesmo
conteudo semantico que a marca redundante.

(E)

os aspectos morfossmatcos e semanticos, e o neto
atende a essa erqpectativa plenamense quanto ao
aspecto semanboo, mas pardaimente quanto ao
aspecto morfcssintatbo.
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7.

Com o procedimento asotadc. a avc.

i.

Paul Teyssier afirma que um porno que distingue o
galegc-portugues do corxunio trispanioo e que "os names

(A)

exsgindo simples repettjao. n io obteve resuKado,
pois fazia correjao expJi&ta para uma crian^a que
ainda nao tinha nccao algorna de concordanda.

|B)

requerendo imlayao. ctoteve pleno sucesso pcsrque,
subliminarmente, Somou-se um mcdeio de
comportamento linguisticc para o neto.

;C)

(O)

fazendo a correpao, deixcxi de propor uma efebva
interajao que pemviisse ao neto a apreensao
simuitanea dos aspectos morfossintaticos, semanticos e pragma:icos do use desejadociente dos recursos cognitvos do neto. poderia ter
insisSdo rta explicable. pois, ele, apesar de muito
novo para usar rnarca redundante de piural estava a
um passe da autonotnia quanto a habSdade.

pfcvmdos do latm ’-anus' fex.: 'mams’, 'mao'), ’-ants'
(ex.: ‘cants', cao) e '-o, -onis' (ex.: leo, leans', leao}
finham dado, a pa,dir do acusathro, as formas espetadas:

Singular

[Portuguis Atualj

Plural

manu- > mane > mao

[>mao]

manos> maos

cane- > canf'ej > can

[> cao]

canes > paes

leone- > leenfej > (eon

[> leao]

leones > leoes"

O texto I I mostra duas formas concorrentes no portugues
do Brasil: "dots pees" e "ck»5 pao" Sabertdo-se que

"pane- > pan(e) >pan’ e uma forma paraela a de "eao'e
(E)

8.

trabalhando melbor a motivafao do neto. teria
conseguido seu intento, uma vez que a baxa
m otivate de r as cempras com a avo tomava a
crianja desatenta e desintenessada.

Erases ccmo Enfim, cada um o que quer aprova, o senhor
sa te : pao ou pass, e questao de opmiaes ou Sapo nao
pula por booiieza, mas porem par partisan s lo irvdicativas
de oue. no universe linguisteo e ficckma! de Guimaraes
Rosa.
(A)

(B)

(C)

a iinguagem popular, ainda que gradosa. expoe o
mundo incutto das personagens e e iroruzada por
meto dos marcos que a tcmam exotica em reiajao a
norma cutta.
a fata popular frequentemente traduz. con fob3 ^
provertMo, um saber pnofundo que nasce das
experiertdas vwidas pelas personagens e que se
expressa com caracteristicas de linguagem poetca.
a tala dos sertanejos e seca e aigo imprecisa,
advndo dai a difculdade de um leitor cuto se
femittarizar com o estile do autcr e cent o muodo em
que suas personagens atuam.

CD) as oposijoes entre o rural e o urbane sao apenas
aparentes, ja que elas se rSuem no ptano de uma
Iinguagem que e criada nlo para iensionar. mas
para eliminar os conSiios.
|E;

4

a tala popular e aperfeajoada estftstcamente, de
rrtodo a que se aproxsme de um padrao mais
aceitavet, o que permte que o saber intuitive das
personagens enccntre uma fcrmulajao mais poetca.

generalizando-se para os outros nomes terminados
em -ao. e ccrreto dizer que a difculdade que esses nomes
cferecem ao falante atual quanto a flexlo de numero se
expica diacmnicamente

(A)

pela aieatbridade dessa flexao de numero, presente
ja no gaiego-poriugues. mas atualment* agravada
pelo use frequent* de mama nao-redundante de
plural.

(B)

pelo conservadorismo do galego-portugues no que
se refers as formas latinas. em w tude da situacao
geografca da GaSza. proiegida dos invasores por
obstacute naturals.

(C) pela simplificablo rta passagem de um sistema de
decsnapao (no U m ) para um sisienra de llexao (no
galego-portugues).

(D) pela penda do -n- intervccalico. o que levou a
uniformizajao desses nomes no singular, mas smpos
a recuperabac de trapos fonotogcos da forma
prinMiva no piural.

(E)

pela indecisao dos Mantes da epoca quantos aos
diversos Kjfixos de numero desses nomes e peia
stuaclo de retadvo isolamento da Ga?za.
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litstwyoes: Para responder as questoes de mknetos 10 a 14
consider® otewo abaixo.
Text© I I I

Poder pode... mas nao deve!
...falar de um urnco assunto. ou sabre coisas que nao
Interessam is outras pessoas. (...)
...answSr em falar na beleza de pessoas ausentes, na
riqueza das casas de outras pessoas.
Saber falar
Saber conversar.. saber ouvir
i= myxvlarrie folar-se num torn natural, mas sernpre nos observando. £ errado constnikem-se mat as
frasei. Ex.: Voce tem m to a Antonia? "Vi e/a beys', (...}
Nunca se deve dizer: Ttqje vsxi aferecer uma
janta'; o certo e um /ante.
£ importanie saber ouvir e falar.
Bafiataviigna
10. O manual de eiiqueta adma afirma que nao se deve
ihsrslSr em falar na beteza de pessoas ausentes ou na
riqueza das oasas de outras pessoas. Nessa recomendacae. fea evidente uma caracterisSca semimicc-pragmaica de certas enunciates. O conce io que expica essa
caraderistica e o de
{A)

implicito, que nao deve ser procuradd no mvel do
enunciado. ccmo um proXxigamento do nivel exrticito. mas corns uma condifao de existence do ato
de enuncsagao.

IB)

irrtercompreensao, que e a capacidade de os talantes
ccmpreenderem encraados emS-dos por cwZos fearrtes
que pedencem a mesma comunidate; define a area de
extensaode uma lingua. de um baleto ou de um falar.

(C) ambigiiidade. que pode ser lexica quando uma
palavra tem varios serrtidos no mesmo comexto
Snguistico; ou sntatica. qsrando uma oonstrupao e
suscetivet de varias interpretacoes.
{0} referenda, que e a rela$sb que ha entre as patavras e
as osisas (seus referentes): as palauras nao
"significam" nem "dencmram" as corsas, mas se
referem as coisas.
(E)

sinonimia, que numa interpreiacio estrita e a
reia$ao semandca entre dos Sermos que tem o
mesmo senfcdo.

11. Para H. Grice, a conversable se assenia sobre um
principio de cccperajao, segundo o qual cs protagorvstas
deuem contrUjur para a convjrvcacao ~!al eomo e
requerida, no memento em que ccorm, peto propoido em
que se esta engajado". Apwam-se sobre esse principio
certas maximas (leis) oonversacrcnais (pie o especficam
em qjatrc eategorias. A recomenda^ao Foder pode, mas
nao deve... falar {„.) sobre coisas que nao mtmessam as
outras pessoas assccia-se corretamente a
(A) categcria da quantidade: dar toda a nforma^ao
necessaria, mas nao mats do que eta.
(6)

categcria da quabdade: (fizer apenas o verdadesro.

(C) categoca da retailor ser perSnento.
| D; categcria do modo: ser ctero: nao ambiguo; breve.
(E) categcria da quaidade e a do modo, simudaneamente.

12. A modatdade e uma propriedade pragmafeca da
Iinguagem medanie a qua! e possivel registrar a atitode
do falante sobre o esta do de corsas verbalizado. No
enunciado Poder pode... mas nao deve! ha dots casos de
auxiliares mcdais em portogues. Sobre esse enunciado e
oorreto afirmaroue
(A) o s dots auxiliares modais mandestam uma atitude
epistemica, relaccnaca a improbabilidade dos
eventos.
(B)

Poder manifesta uma atitude epistemsa, reladcrtada
a possibilidade do evento. e dever. uma atitude
deonfca, relaoonaia a certeza do evento.

(C) Poder manifesta atitude epistemica. relaconada a
irnprobahioade do evento, e dever. atitude deontea.
relaconada a obrigatcriedade do evento.
(D) os dois auxiliares sao modais deonticos: poder se
relaoona a permssao do evento e dever. a
obrigacao.
(E) os dois auxiliares modais mandestam uma atitude
epistemica, relaconada a probabilrdade do evento.

13. A palavra janta apareoe dacionarszada em 18S0, na I1 edicao do diccnario Caidas Aulete.
Ccnsiderartdo este fato e focaiizando a lingua de um pcnto
de vista descritivo, drferentemente da atitude normativa,
expressa em Nunca se deve doer: Hoje vou oferecer uma
/ante, o certo e um jantar, tat prescriqao
(A) justifca-se em parte: per um lado, a palavra janta
nunca aparece na lingua escrita. sendo de uso
resirito e estigmatizado; por outro. obedece a um
padrao lexical geral que fez corresponder a um
grande numero de verbos (jantar. por exemplo) uma
contraparie nominal (janta. por exemplo).
jB) justSca-se, pois o uso da palavra janta e fortemerde
estgmatizado por caracterizar a tala de pessoas analfebetas ou semi-alfabetizadas, embora seja aceiiavel
do pcnto de vista de seu processo de denvaqao.
(C) prova que o uso da palavra janta causa
e^ranhamento aos talantes da zona urbana. pois se
restringe a populacao rural e decorre de uma
smplifcagao dos padroes de deriva^ao da lingua.
(D) nao se justfica, pois a paavra^rrfa vem se difundindo
em todo o pais a partir da regiao su‘. onde e usada
em todos os registros, podendo. por isso. ser
oonsiderada um regionalsmo fcrmado por analogia
(E)

evtoencia o preccnceito contra o uso cada vez mais
generalizado da palavra janta em ober&encia a um
padrao lexical geras. segundo o qual, para um
grande numero de verbos /jantar. por exemplo).
devera existir uma contraparte nominal ^anfe, por
exemplo).
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14.

7* ft&ma cufta] nunca pode ser vendtda costo se fosse
um codigo de leisf d jo de3^on/¥Ci/fi0fi/(j e p u s
kporancia, or como codigo de conduta, cuja tansgressao
e caso de execrapao pubtica'

15.

Matia Helenaoe»itouaf«ve6

(A) o pcema, oevido a sua sanoridade, so pode ser lido
em voz A , prccedmento de teiura desaconseftauei.

O sexto aproxima as nocoes de codigo de lets e codigo de
conduta para criticar uma certa posicao teorica em retafao
a lingua. Com base nele. e observartco-se c uso de mas
no enunciada Poder pode... mas nao deve falar Vi ela
hoje'. e correto afirmar que a presenga do operadcr mas
iragcaqueo
(A)

argumento por ele intnoduzido e o mais forte, do que
se pode conduir que o enunciado como um iodo e
uma recusa a qualquer norma de conduta linguisfca.

(B)

primeiro argumento e o mais forte, do que se pode
conduir que o enunciado como um iodo detende que
a iiberdade inccndicionaj do falante esta acima das
ncrmas de conduta linguisbca.

(C)

(O)

(£}

segundo argumento e o mais forte, do que se pode
conduir que o enunciado como um iodo detende
uma norma de conduta iinguistica diferente da
"norma" como entendida na trsao deseriiva da
Imgua.

O autor, em seu processo de criafio, explora as
pcssibilidades do registro popular, obtencto efeito poetsco.
£ correto afirmar, a respeito da presents desse b'po de
obra em sala de aula, que

<B} o poema. com traces esteticos reconhectveis, deve
fr&quentar a sata de aula como qualquer outro
produto artistico.
(C) a poesia popular nao deve frequenter a escda. por
representar mcdelo de Iinguagem foaceitavel no
ensrto,

16.

argumento por ele introduzido e o mais fraco, do que
se pode oonduir que e apenas uma ressalva a
concessao de Ifoeidade de uso Sngaisticxs, que
domina o sentido do enunciado.

(D)

a poesia popular ao penetrar na escola sofre um
processo vreverslvel de destegttimacao, recomendando-se, po>s, que nao integre a pratica didafica.

(£}

a poesia popular deve frequenter a escola, mas nao
em regioes code 5*§a grande a fcrga do fotctore. que
ja mantem vivas as tradicoes culfcurais.

rugas a ccovencao ortografica como em 'arrezorvesse'
ooorrem na Lftgua Portuguesa porque: I . a relacao
kxunivcca (termo-a-termo) entre grafema e fbnema

m

nem sempre existe; e 11, a escrita afabetca e-ege
apenas uma variedade da lingua para representar.
nunca existe: e I I . a escrita afabetca elege apenas
uma variedade da lingua para representar.

argumento por ele introduzido tem a mesmafonja do
primeiro, pots, como matcador conversacicnat.
introduz uma critica a ideia de Iiberdade do falante,
confrcntando-a a ideia de "horma" como entendida
pela visao descrifva da lingua.

(C) sempre existe; e I I . a escrita alfabetica elege
apenas uma variedade da lingua para representar.

Instru^oes: Para responder as questoes de mkneros 15 a 17
consdere o texto afearxo.

(D)

iwom

(E)

nem sempre existe; e I I . a escrita alfabetica elege o
mafor numero de variedades da lingua para
representar.

Texto IV

existe; e I I . a escrita alfabetica elege omaicr
numero de wariedades da lingua para representar.

Ai, se sesse!
Se um dia nos se gostasse;
Se um dia nos se quemsse;

Se nos dois se impariasse;
Sejuntinho nos dois m esse!
Sejuntinho nos dois morasse;
Sejuntinho nos dois drurmsse;
Sepndnho nos dois morresse!
Se pro ceu nos assubisse!?
Mas porem, se acontecesse,
Out S io Pedo nao abrisse
As porta do ceu e fosse,
Te tfize quarque touSce?
E se eu me arrimmasse
E tu cum eu insishsse,
Pra qui eu me arrezorvesse
E a mmha faca pochasse,
E o btrxo do ceu furasse?...
Tarvez qw nos dois Scasse
Tarvez qui nos dois caisse,
E o ceu furado am asse
E as Vkge iodas fugisse’H
SevennoaeAnaradeSivafzeaaLuz)

6

17.

Quarque, arrezorvesse e tarvez demonstram a recorrencia, no segmento assinalado. de um processo de
alternancia fanoSogica. que pode occrrer entre a variants
retrofiexa, a semrvcgal posterior e a lateral alveolar. Sobre
essa alternancia, e correto afirmar que
(A} eorvsiste em um caso de variaqao livre, nao
fcnq'cgcamente condicmado, nem sujeito a
determinacces de natjreza geogrifica e social.
<B> se trate de um processo regular de variacao
fcoosog'ica, que ccorre someme em final de sSaba
interna, como em falta.
(C)

a semivogal posterior deve representar Jbnologicamenje o segmento em final de silaba interna e
externa porque e no piano sincronico o mais
recccrente nas variedades nao-padrao.

(D) se trata de tan processo regular de variacao
fcootogqarrvente condicionada, que ccorre scmente
em finai de seaba externa.
<E} a lateral tem de representer fixtofogfoameote esse
segmento em final de siiaba interna e extema. o que
se toma evdente, no piano sincronico. em patavras
derivadas. como papeiada.
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Ifistweoes; Para responder a s questoes de numeros 16 e 19,
consider* c texto afeaixo.

TEXTO V

16.

0 trabalho da professora orienta-se por uma ccrtcepjao
deensm o

(A)

adwnda da inguistca mcdema. que corrsdera as dimensoes comurtcacicnal, ocgnitiva e metaSnguisfca.

(B)

modema, apoada numa orentacSo gramatical que
busca incorporar formulas consagradas p ea
lingutsfea.

Leia atemamente o depcimento de uma professors de
ertsino fundamental I I (6* a 6*) sobre um dos conte lidos

(C) sociointeradcnista. apcrlada numa orientajao grama-

de sua aula de Lingua Portuguese.

Primeiro exptica-se que o substantive conoreto e ran
ser que (em existencia propria, n lo depends de cutro para
exisdr, mesmo os seres knagmarios. Comece com seres menos

complexes como: cadeira, Svm... Depots diga que o abstrato e

tcal que ve a lingua na dinamica de seu uso.
(D) tradicional, susterrtada numa orientajao gramatical
que ve na ncmencfatura possisidades de ensino e
aprendizagem
(E)

trtoutaria de uma onentacao gramatical que valoriza
as dmensoes sincnonica'e diacrowca na descrijao
da lingua.

um ser que nao tent ewstencra propria, precise de um outro ser
para existk Por exerrpki: o amor. f: precise que aiguem ame

para o amor exsstk. O beijo e abstrato, porque ele depends de,

TEXTO VI
20. Meu pai determmou que eu principlesse a leitura.

no rm'iinimooo, uma boca para exisbr. Agora passe para os mais

Prindptei. hiastigando as palavras, gaguejando. gemench

complexes como: anjo (que conseguknos imagmar um corpo),

uma cantilena medonha, indiferente a pcnluagao, sabanao

feds, demowd (costume falar da imagem de chifre e garfo na

tmbas e repisando M a s, alcanoei o fim da pagina, sem

mao) e Deus, que e o mais complexo (expBtxt que Beus,

ouvir gritos. (...) ExpScothme que se frafava de uma

independente de cretmas nele ou m o, ou de nmagmamos a

histdria, um romance, exigiu afenjao e reswmt a parte Ja

imagem dele ou nao, efe exisle independente de ou tro ser, por

Sda. (...) Traduziu-roe em Iinguagem de cozmha dnrersas

tsso e conoreto). Costumo Mar dos Ets famiem, porque eies

expressces Irterarias. Animei-me a pamlar. (...) AHnbavm o

acbam que nao existent e por isso acftam que sao abstains.

tesbo do cap&uto, diiigendando penefrar o serttido da

Depots disso eles seguem socmbos e erram, raramente. os

prosa ccnfusa, aventurando-me as vezes a mquirir. E uma

exercidos, que consisiem na identtftcafao desses substantives.

tuzinha quase imperceptivel surgia longe, apagava-se,
ressurgm, vacHanfe m s trevas do meu espirito.

18. Tendo em vista as orientajoes curriculares atuais para o
ertsino fundamental de lingua Portuguese, que propoem
a organizajao dos conteudcs em tomo do exo
uso-reflexao-uso. pode-se dizer que, com o prccedmento
acima exposto, essa professora srtua-se
(A) na segunda etapa, reflexao. pois ensina a lingua a
partir de sua ncmendatura, procediroenta
compaiivel com uma gramitica de uses.
IB)

rta primeira etapa. uso. quando eocpoe os afcnos a
Mnguagem do cobdano por meio das imagerts
apresentadas.

(C; a margem de qualquer uma das etapas, pois sua
reflexao se apoia em no joes equivoeadas, dissociadas de situajoes de uso.
(D) na teroeira etapa. uso, pois a resducao dos exer
cicios ccmprova a eCcac a de sua estrategia para o
aprtmoraroenio do uso da lingua.
(E)

nas Ires etapas. ja que a professora operacrcnaSza
os concertos em busca de maior efcacsa no piano
discursive.

GtacMlano Ramos

Esse trecho de cronica relata uma situajao de M ura do
mido do secato XX. A atitude do pas com o filho, que ainda
nlo tem famiiaridade com a ieifura. pode ser aproximada
de ixri prccedimento que heje se espera do professor em
retajao a cnanqas na mesma sduaqio. Esse prccedi
mento consisie em
(A) promover «eTuras em voz a=ta para verificar se os
alunos conhecem o codigo e sao capazes de ler sem
balbucxts ext hesitaoces
(B| orients' a leitura de modo a prorncver interaqao
entre c iexlo e o afuno capaz de favocecer a
oonstrugao de sentido.
(C) parafrasear o texto para, crxn essa operagao,
permitir_que os alunos desfrutem da obra em sua
dimen sao esietica.
(D) parafrasear o texto para melbor aproveita-lo e dele
extrair intorma^Ses que erdabzem a funcao
pragmatica da M ura.
(E) conduzir a leitura para desvendar o texto em todos
os seus aspectcs, de modo a torna-to claro e
transparente.
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Instwuyoes: Para responder as questoes de numeros 21 a 24.

21.

consadere o Sexto abaixo, em que Antonio Candido

Essa analise textual de Antonio Candido permite susientar
a ccnvic^ao de que
(A) diferemes generos podem mesciar-se de modo a
intensificar os efeitos expressivcs de um texto.

anaSsa um trechc narrative de Caries Drummond
de Andrade.

<B> a metafora, tanto na prosa quanto na poesia. defermina a ccesao entre as diwersas partes do discurso.
<C) um texto fcocnal toma-se rWeramente poetrco
quando em seu oentro atua uma fgura de taguagem.

TEXTO V I I

<D) a m esda de generos literarios irrposstestia o reoonhecamento das marcas caracteristicas de cada um.

(...) Seja um trecho no comedo do cento '6eira-rio‘ [de

(E)

Carios Drummond de Andrade]:

Sets da manha e o taabafte prtncipando no campo. 0

22.

apontador cheganra ainda com essuro, porque nao conseguia

um texto ficcional ganha equilibrio quando as
infoonafoes prosaicas sao ccmrabalancadas peta
preserxga de metaforas.

Segpndo se depreende das palavras do criteo, a 'sngela
realidade" se mostra ao fetor mediants

dormr na casinha de pau a pique onde ele, muiher e Mfios

(A}

a poesia e suas imagens. que transpoem com mais
fxteidade aspectos do real.

m a m como que em deposdo, a espera de vaga na via

(B> a presenja do ootid3no. manifesto nos traces de
aontoa reconhecives no conto.

proletarian Os mosquitos resistiam a tudo, e o fto de som que

<C) a dissolufio da cena coddiana por uma sequenda
de metaforas.

emiSam no voo lento, indo e vindo, le s s sobre a cama uma

(D) o retrato do cotidiano. na Iinguagem despretensiosa
do temem do campo.

especte de cartelado. A mao, ievantando-se, dHacerava a trama,

que contudo logo se recompunha, e tao constants no seu dam

(E) o poder cue tem a ficcao de refratar a t e a no seu
aspecto ma s superficial.

de mitar que, se por acaso cessasse um memento, o s.i'encio
feria por sua vez, de inesperado. Entao, o apontador ia acordar

23.

o balsesro, e os dois, cortando o no, presenciavam calados o
nascimento do sol, que do campo em rumas, na outra margem,
ia Srando pouco a poueo uma usma em consbugao.

Com as imagens de urn tecesao que trabaiia com fios de
sons (o mosquito) e de um arquiteto que trabalha com
raids oe tuz (o sd}. Drummond joga com teis diferentes
materials signifcantes para a construcao de dois produtos
culturais: um corbnado e a n a usina em construcao. De um
pcnto de vista discursive, esse recurso de compcsicao
esta caracterizado
(A)

O que logo sobressai e a poderosa metafora da teia.

(B$ pela_ expkx-*jac metalinguistica do signo. cu*a
funjao e fazer uma alusac imnica aos textos
puramente referencsais, como a notibia dejonuf.
iC) pelo Ir a M o com as propriedades que dao
textuatidade ao texto. em especial a da coesao.
inssterdemerrte marcada por conectores.

baseaca num ’equnroco" como diziam os antigcs: c fio de som
gera a sdia de teddo formado por ele. como se um sentido
priprio se maserializasse a partir do sentido fgurado. Em tomo
da metafora gira o irecrio e ela toe contone um toque de

fD)
Iinguagem poeteca. s*uando-o para o tado da poesia. No
e ib n b , e igualrrsenfe forte o elemental de referenda ao real,

pelo uso enfabco da funcao referential da
Iinguagem. identificandc o texto a infcrma^ao
corriida numa notida.

<E) pela singular ccnstrufao de metaforas que, expforando tfiferentes materials significantes, sugerem
relaeces ntersemiobcas.

que functona ccrm nivel mfdrmaftro ao modo de uma notida; o
empregado, que vive miseravelmente numa casa de pau a

pelo processo de manutencao tematic3 apoado na
repetsjao da mesma metafcra. o que produz
oscilacao entre poema e cronica.

fixam o quotoano. Mas o trecho nao e poema nem cronica.

Um dos_ mecanlsrros coesnros mate produtivos na
consto^ao da textualidade e o uso de coesao referenda!.
No enunciado A n a g kvaniando-se, dHacerava a trama. o
sintagma noiwnte grifado occrre. aparentanente, sem
arrtecedente textute. Scbre o mecanismo de referenda
utilizado, e correto afirmar que esse sintagma nominal
esta semanticamente garantido com base na

em tera possa ser vis® como osciiando entre a n te s ; e ficjao.

(A)

inserjao de uma entefatte nova no discurso.

(8}

referenda generica qste estate lece. o que indte
qualquer mao humana possivei.

pique, atravessa o rio de balsa e vai para a construcao da usina.
onde e apcntadcr - e aqui estamos perto dessas cronicas que

que talvez seja tao t e a devido a presenja de elementos rices

24.

(C) relacao hiperonknica entre mao e apontador.
(D) relacao rnetoniriiica entre mao e apontador.

em poesia e singela rea&dade.
Antonio Candido

(E)

relacao hiponimica entre mao e apontador.
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25.

Afirmou o critico M. Cavalcanti Prcenea a respeito de
Iracema, de Jose de AJencar. No espelho esta a natureza
esNizada, asm mosquitos carrapatos ou micums:
natureza focatizada de angutos favoraveis, como em tea
de oeste amencano.

de descansar da cavatma de ontem para a vaisa de hoje.

querfecha-toaspressas, ao ver que beiramos um abrsmo.
Nao faga isso, querida; eu mudo de rumo

Nessa compara^ao erttre duas (nguageos dsstmias o
critico apcntou, ccmo iermo ccmum.
(A)

a ideafizaqao do espagc com o qual se furxte o
heroi

(8)

o lirismo intmo dos protagonists romarrticos.

1C)

o modo como se narram as epcp&as classicas.

CAPfTULO CXIX - Nao faga isso, querida
A feitora que e nrnha armqa e abrkt esie Urn com o Iks

27.

[Cavasna- oeqisfflobecnoa

Trartscreveu-se integralmente. acima, de Dom Casmurro,
um capttulo no qual o narrador machadsano.
(A)

no exereido de uma nsolinoa irontca, que tie e
habitual, pressupoe que a leitura de romances induise entre os habitos amenos e futeis da sociedade da
epoca.

(8)

bem a seu modo. ve o Setor como um cumplice
critico, com quem compartilha o sentimento de
impacienda diante das trKrialidades da vida social.

(C)

malciosamente, elege o publico femnrvo ccmo alvo
preferendal de seu romance, identifscando a argucta
de suas leitoras a argucia da personagem Caprtu.

(0)

com a ngenuidade propria de Bentinbo, ve na leitora
anvga a encarnaclo da mulher compreensiva. da
afetrvidade feminina que buscara na adoiescencia e
no casamento.

(E)

num surpreendente momenta de melancotia,
ccnsideta que o modo digressive de narrar ccloca
seu romance muiio abatxo das expectaSivas do
publioo da epoca.

ID', o compromsso de se descrever de modo fcedigno.
(E)

26.

I.

o espaqo imaginario em que oconre o sobrenakrra;.

Horeapataw a

Hot, verso inscrito
no verso, como as
manhas no tempo.
Jo5o

26.
II.

Uma fior nasceu na mat
Passem de tonge, bondes, onibus, no de ago do

[irafegoUrrta Bor ainda desbotada
Bude a potkia, rompe o asfalto.
Fagam complete sSencio, paraSsem os negodos
garanto que uma Bor nasceu.
Canos Drummond de Andraoe

Nesses dois fragm ents, as duas representaqoes de Bor
indicam
(A)

a convergencia enire duas aHudes poeiicas
modemas que exploram o mesmo simbolo, do
mesmo modo.

(B)

a convergencia entre^ duas attudes^ poeficas
empenhadas na expressao da inbmidade iirica.

...e precise que o Bvro esteja perfestamente a meu gosto.
0 autor que prefiro e aquele no qua! se encontra o mundo
em que vivo, em cujos fores as coisas se passam como
em voSa de mim, e cuja narragao me prende e me
mteressa tanro q u a n t mrnba vida domestics que, se nao
e nenfrum pamiso, represents para man uma fonte de
inexprimrrel felicidade.
A tala de Lotte, em Werther, pode ser analisada sc* a
perspective da relacao entre a produpao literaria e a
sociedade que ela descreve e onde ela e vendida.
Segundo Claude Lafarge, as retaqoes ende a culture do
grupo - suas normas. valores e mites - e as tccoes que
ele consome e que determinam a valoracao de uma cbra.
Consrierandose esse contexto, afrma-se corretamente
qite a personagem. no tagmento ofado,
(A)

caracteriza. por analcgia. o leitor ideal, aqueie que.
com sensiddade e inteligenca, aracas ao custivo
da radio, proaura na cbra de arte o refinamentc do
espirito.

(8)

representa. metaforcamente. o leitor cue valor,za
obras que enfatizam os valores do grupo retratado.
pois sao produzidas como espayc do exercicio critico.

(C)

sugere, inonicamente. certo tpo de receptor que
enccotra ^mothraqao para a leitura na sua
idenbficafao com os herois da narrathra.
reconheddcs como reformadores da sociedade.

(C) a ccrwergentia entre duas altitudes poeticas cujo
centre de inspnfao esta nas drctaistancias do
oofidiano.
(D> a distmjao entre a explcraqac nietar.gaistica da
palavra e swa uttzaqao ccmo simbolo.
(E)

a distincao entre uma reaqao senbmenta! e uma
reajao pbtilsca, diante do mesmo fato.

r|D) retrata. alegoricamente. os leitores que buscam
enccntrar nas peripecias do heroi o ridioiio a que as
ccnvenpoes submetem o homem comum.
(E)

remete, por metonfcma. a figura de um tipc de leitor
que frw romances que nada acrescenfam a seus
desesos. mas apenas os rerteram.
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29. As desgragas que se abaiem sobre os hemis traghos de
Shakespeare nao pamcem preparagao para a vida futuraO cetr af<gura-se remote no mundo shakesperiano, os
potieres dhrinos indiferentes ante o destaio das

31.

personagens.

Coratata-se hoe que a ficcao cinematografica baseada
em obra literara tem frequentado com asstdtKdade a saia
de aula e e aproveitada para aproximar o atuno da
literatura. £ importanta. centudo, que ao utilizar esse
procedmento diditico o professor considers que

Anatoi Rosenfefd

(A)
As ponderajoes acima permilem compteender, i u i b
compara$ao entre a tragedsa grega e a shakesperiana,
que.
(A)

(BJ e precso reconheeer a supremacia da obra iteraria,
que peia sua natureza mgbCza mais recursos
estetteos do que os fstmes.

Shakespeare, em Rei L ev, manteve o mesmo
sentido do tragico que ncrteou a concepcao de
id ip o Rei, de Sofodes.

(C) a transposicao da literatura para o cinema resulta
em obra rfisinta. o filme, cujas espedfiddades de
Iinguagem devem ser reconhecdas.

(B) as parfcularidades do genero tragico sao ataaizadas e imerpretadas ccnfcwme os contextos historfcos
em que se manifestam.
(Cl

fD )

{£)

(D) tai aproximacao so sera possivel se o f Ime for capaz
de transpor own fideWade o enredo da narrative
literara.

personagens oorac Lear e £dipo sao protagonistas
de um mesmo mito basioo, S-ferenciando-se apenas
do panto de vista esti&tico.
a eocenacao de uma tragedia, na Renascen^a,
contava com mt*to mais recursos do que os
mobilizados nos espeticutos gregos.
Rei Lear, alas undo-se da raatriz grega. desdenha
qualquer aiusao a valores politicos e morais.

a iinguagem visual deve ser privtfegada como objeto
de ensino, ja que a literatura e, hofe, de dificS
aceitacao na esooia.

(E;

32.

o cinema adapta tao Kvremente a obra literaria que
esta pode ter sua compreensao prejudicada.

Romance LX X III ou DA IHCOHFORMADA VARltlA
(...)

Volma os dhos em roda,
eSogo, de cada lado,

30.

O romance Vidas secas. de Graeitano Ramos, fci tornado
como base para o rcteiro do £lme homonirrxj do diretor
Nelson Pereira dos Santos. Deve-se cortsiderar a especial
(Sficaldade de transposicao da Iinguagem verba! para a
Sngsiagem cinematografica, dadas as frequentes passagens do romance marcadas pelo seguinte iipo de <Sscurso

piedosas vozes discretes

Ordrnariarmnte andavam pouco, mas como haviam
repousado bastante na areia do no seco, a viagem
prcgredtra bem ires legtrns. Fasa boms que
procuravam uma sombre.

otm i pastor desgragado,

(A)

iS)

;C)

A eadxma Baleia, com o trasmm no chao e o resto
do corpo tevantado, offiava a s bmsas que se
cobriam de cinza.

!D)

Seda necessario mudar-se? Apesar de saber
perfeitamente que era necessario^ agarrou-se a
esperanfss frageis. Tafrez a seca nao vresse, tatvez
chovesse.

(£)

10

O pequeno escapulru-se, for etvolar-se na saia da
mae, que se pos francamente do lado dele.
- Hum! hum! Que brabeza!

Afasiou-se. mquieto. Vendo-o acanaBiado e ordeiro,
o soktado ganhou coragem, avangou, pisou firme,
perguntou o camtnho. B Fabiano few o chapeu de
court).

davam-lhe o mesmo recatto:
"Mao chores tanto, Mantra,

por esse amor acabado:
que espem tas que fizesse
tao distante, tao sczmhe,

em tao lamentoso estado?"
Ha nesses versos, destacados do Romanceiro da
Inconfidencia. de Cecilia Meireles,
(A)

aparbdia de um estilo de epoca, na perspective
critsca e historica definkta pela corrente modermsta
da Antropofaga.

P|

o lirismo tipco da poesia romlntica mais
ccrvfessional, transplantado para im a forma poetica
valcrtzada pefos modemistas da prmeira gera^ao.

(C)

a recuperacao de um mito^de nossa Kstbria e o
dialogo com uma conven^ao poetica rta qua! se
ccosolidaram os valores nacionalistas.

(D) a satira das convenpoes do amor codes, iraduzoa
com a s mamas do estilo neo-simbotista que caracterizou aiguns poeias da gera^ao de 30.
p)

a remissao a uma situa^aa historica, num dwogo
com a convencao a rc id ia e com o estilo que ite
corresponde.
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33. Estou farto do Hrismo comedido

do Hrismo bem comportado
Do Imsmo funoonario putdtco com Htro de panto expedients
[prokvxilo e manifestagoes de aprego ao Sr.: Diretar
(...)

35. _.e ertflo uma grantee voz se levanta, e um labrego de
tanta ktade ja que nao o qutseram, e grifa subido a um
valado, que e putpdo de nisScas, 6 gloria de mana'ar, 6 va
cobiga, 6 rei infame, o patria sem jusSga, e tends asskn
damado, veio dar-lhe quadrtfheiro uma casetada na
cabega, que aif mesmo o deixou por motto.

De resto nao # Hrismo
Sera contabSdade tabela de co-senos secretario do amante
{exemplar com cem modelas de cartas e as d&etenies
[maneiras de agradaras mufoems, etc.

O fragmerto acrna transcr.10, de Memorial do convento.
de Jose Saramago, exemplif ca uma tendencia marcante
da Scgao contempcranea, revelada
(A) no aprcveitamentc ficcional de episodio histcrico
relatado per voz cnisciente, ccmo mods nao so de
apresentar rtarrafiva em tom elevado mas tambem
de oferecer uma releitura fidedigna do passado.
(B) na ufilizagao do fluxo de conscience, como expe
dients que garante ao escritor o desvendamento da
interioridade das personagens, rvteresse m aor da
narrativa que despreza o relato episodicc.

Os versos acima, do poema 'Poetica''. de Mamie! Bandeira, sustentam a comvicgac de que a Sirica racdemista
{A)

implicava nao apenas a afirrnagao de um novo
canM io estetico, mas tambem a rejeigao dos metodos pragmaBeos e das instituicoes conservadoras.

(B)

voitava-se scferetudo contra o ufanismo romantico,
vendo neste uma manifestagao anacrmica dos
senfcmentas nacionalisfas.

(C)

mostrava-se aberta a tcdas as formas de expressaa,
buscando dtssodar as linguagens dos consextos a n
que elas se produzsam.

(C) na intertextualidade, como manifestagao formal tanto
do dese,c de reduzsr a distanca entre o passado
aludido e o presente do iedor, como tambem do
desejo de teesoever o passado dentro de um novo
contexto.
(0)

(E> na infertextuaSdade. como meto de Segitmar o
discurso do presense, na medda em que a
credb-ii-idade do novo texto depende da conStmagao
do modo de ver o mundo instituido pela tradigao.

(D) implicava nao apenas uma revisao das forrras
pceficas cc«vencsona»s, mas tambem a rejeigao dos
etenentos pnosaicos da vsda cotidiana.
(E)

voltava-se scbretudo oontra o refinamento arstocratico da poesia pamasiana. incapaz de dar voz, por
exemplo, aos peqvenos funccnaros.

34. - 6 gloria de mandat 6 va cobiga

Dessa vaklade a quern chamamos Fama!
6 fraudufento qosio, que se aSga
Co'uma aura popular gue horva s? chama!
Os versos acima. de O s Lusladas, intrcduzem a fala do
"Vefei do Resteto" quando a esquawra de Vasco da Gama
partia para as Indian. Essa fala. no conjumo da obra.
revela que a epopeia camoniana
(A) constitus o protagorssta como mcdeto de
coppodamenlo, estruturandc-se. asset, de maneira
iderrtica a epopeia greoo-Saitina.
(B) represents um momento histcrico em <p*e o carater
gwroso da agio epica e probtemabzado em
decorrencia do uftilitarismo mercantista.
(C) a presents aquele tipcc narrador da epopeia
classics, cuja voz confirms o consenso colebvo
aceica da grarvdosidade da patria.
(0} narra agoes de um herci que. por sua vlsao crifica
artiecpa as quesioes filcsofcas debacdas no
secutoXVII.
(E) census's a ideclcgia medieval, por representar
empeciho a vontafle popular de ver a patna ftmarse como imperio ultramarinho.

no aproveitamento ficcional de episodio histories sob
perspectrira nostalgia, com a ccnscertoia de que o
cutto a memoria prcpicia a preservagao dos valores
autenticos cpje fandaram uma patria beroica.

38.

Como e seca a vethtce!
Lehai-me ouwr e fofgar,
que nao me Im-de contentar
de casar com panoice.
A pxougonsta de fries Pereira profere as palavras acma para psaifkar a rrae a dedsac de nao se casarcom Peru Mar
ques. Nas cenas fnais, ja viuua do escudetro autoritario com
quem escolriera casar, a personagem decde aceiar o antigo
pretendente, que fie parece talhadc para ser marido traido.
Com essa tra^oria da personagem, 63 Vicente comprova a
maxma popular que e tomada como mote de seu texto; mais
quero asno que me ieve que canslo que me derrube.
As ccnsiderapoes acima, asscciadas ao contewo da obra,
permitem a afirmagao correta de que o autor
(A)

produziu a reviravdta no enredo da farsa humanistca
como manobra para garantir a dgnidade da hercma.
representante dos valores sociais que emergiam.

(B)

fez a protagonists viver a tragetsa da nccencia, e sua
hunvlhagao final mostra a rnpossixlidade da preservagas do pretendido registro 'deatsta.

(C) escolheu o genera que h e permitisse tratar o amor e
a estrutura socsai. como forces fatalisticamense
irrecorvdliaveiis. impendo o bansmento da heroina do
grupo social a que pertence.
(D) se preocupou. como e usual no genera escdhido.
em mostrar que a heroina se ajustou a uma nova
stuacao e a sewtedade como um todo, recurso que
permiiu a 3 Vicente ewdertciar a hrpocrisa de seu
tempo.
p)

deu a farsa o tratamento tipioo da trage<&i - a
heroina ao veneer uma serie de prcvas desafia o
destine - recurso escoBwdo para oritksar, pelo riso,
costumes de seu tempc.

MEC-LETRAS-D2 - PROVA (6
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InstrecSes: Para responder as quescoes de nikmenos 37 e 38,

38.

I.

... sefecionar um otyefo e Mbemr um estado de

espiriio a partir defe.

considere o texto afeaxo.

Fonografo

II.
- ...Tu juigas que o velho Deus e a violenc/a estupida

Vai dedamando um combo defunto.
Uma plateia ri, perdidamente,
Do bom jarreia... E ha urn odor no ambiente

da morte e o mHagre da vida nunca entraram nas minhas

cantas. Entratatn. Mas agora sao como animals famXares.
Durmo bem no m eb dties.

A cripta eapo, - do anacronico assunto.

- Nao e passive/. Tu nao visie nadai Tu nao viste a
pessoa do nosso pal ague/a reaSdade unca que o habitava Tu

0ar*eU• cttnfce]
A ffase i em que Mallarme se refers ao seu fazer poeScc.
e adequada para explicar ao sfczto o procedvrrento
enconirado nos versos de CamSo Pessanha, transoritos
em I I . Neles, o eu poefeo, ao ouvir a piada registrada no
disco.

nao assisbste ainda a apat^ao de 6' a ti proprb. Tu nunca
pensasie a sos conbgo, no identic: "Estou imo, eu sou, eu,
esta vitaKdade dunmada que se sente, se nao pensa, se toca e
e estranha e atrepia de medo e nos pee os cabelos empe."

(A) e emrolvsdo por sensapoes mcrbidas esbmuladas
pelo carater ultrapassado do espetaculo comico.
37. O dialogo a rm s fa extraido de Aparigao, de Vergifo
Ferreira. Na cena, o professor Asbedc. o protagcnista. e
seu irmao, o fazendeiro Tomas, discutem a essencia do
ser humaoo, referida nos Smites da vida e da m xle. Para
a irrterpretacao do texto, e util examinar o dialogs
consderando a nc$ao de epdania. tal como propcsta por
James Joyce: 'uma manifestafac espiritual subita", em
que um ohfeto se desvenda ao sujeSo. Esse conceito
permife a correta oompreensao de que
(A)

Alberto consdera que o irmao, pela visao epifartica
da morte. teve acesso a verdade da existenda.

{8)

Alberto assmata que o irmao ainda nao M u bdo
acesso ao memento epifanico. em que tomasse
conscientia de si mesmo.

(G)

Alberto crifeca o irmao por nao ter seguido os passes
do pai, exemplo de vida iluminada.

(0)

Tomas, no memento de sua fa’a . vivencia a epifania.
pois "o velbo D eus'se revela a persorsagem.

(£)

Tomas oomprova para o inmao que a essencia da
vida e da morte_ so pode ser vslurnbrada pela
athridade da reftexac.

(Bj

lembra antigo aparelho de s o n utilizado para
entrefer platelas que buscavam satisfacao em
episodes comcos.

(0)

rememora uma situacao que o ccnduz a um estado
nostalgia:, tspeo do egotssmo romantico.

fD) e Sevado por sefflimemo morbido que o fez
compartsihar o estado de espirito experimentado
pela pateia.
(E)

48.

Os mamtais de literatura aporttam O crime do padre
Amaro e D. Casmurro c o r k : obras que pertencem ao
mesmo estilo de epoca: ReaKsmo/Natunfismo. Entretarvto,
e vnportame mastrar ao aluno que Machado de Assis
re5pondeu aos estimulos de seu tempo de maneira
distinta daquela apresentada pelo seu corKemporaneo
portugues- Com o cbjetrvo de esctarecer essa dstncao,
voce argumentaria que, nos romances citados,
(A)

38. No diilcgc acima cfcserva-se introducao da voz do
interlocutor no discursc do falante. Sobre esse Cato e
oorreto aftm ar que
(A)

as aspas introcuzem a voz de Tcmas relembrada
pelo irmao no momenso do dialogo, mas Alberto
distoroe a fala original.

{8} o discursc diretc anundado pelas aspas represents
a replica de Tomas a fala de Alberto.

12

(C)

a presenpa do pronome pessoal T u' indioa a
irrqsosipao'da voz de Tomas sobre a voz de Alberto.

;D)

a ideoSogia de Tomas scbressas quando sua voz
interfere na fata do irmao sob a forma de discurso
direto.

(£)

as aspas introduzem fala Mpofedcamente atr.buida a
Tanas, fala que. no entanto, veicula a ideologia de
Alberto.

sente simpatia pelo bom comico, que contava piadas
sobre monos e reiiquias para entreter a piateia.

Efa pee em dutrida a s teorias dentificas do seculo x ix , enquanto Machado a s defence mediante um
discurso centrado no racsonaSsmo positivista e
determinisia que apreendeu em leitura de escriores
ingle ses eftanceses.

(B) os dois esc rto e s concebem o homem como resultado do determinismo social, porem Eca, diferentemente de Machado, acredita nas insvb^oes de
seu tempo e defende os valores que as
fundamentam.
(C)

Efa acata as teses postivstas, enquanto Machado,
sem deixar de lado os pressupostos do
cenhecirrento ftlosofco, cientifaco, estetico de seu
tempo, utiliza um discurso que cues bona esses
mesrros pressupostos.

(D) os dois escritores acreditam que e necessarso
observar e anaSsar a realidade para conheoe-la com
precrsao, mas Machado, diferememente de E$a.
acreCita que a subjethndade nao interfere na
comp reen sao dos fatos.
(E> Efa e Machado tratam de um herdi coletvo, vssto
como um atcmo do organismo ccsmico. contuco o
autor brasileim. ctferentemente do portugues.
sutxnete o destine de suas personagens a forcas do
aeterminismo D^oeoQPCO.
MEC-LETRAS-82 - PROVA ®
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2* Parte
Q u e stio t
O texto abaixo de uma mestra de reisado' de Alagoas, com 95 anas de tdade. analfabeta. e de uma eancao e descreve um
fenomeno da natureza.
Os areo-Ws

Os arca-iriz bebe agua la no mar
Quanto eles quer tospejar
f: la por cmrn da sena
Asnuvensgeta
Faz sua drsuta^ao
Quanto ela cai'r no chao
A gente apanha e babe 4eSa.
Mesira Virginia {texts adaptado;
'[ Relsacts - tpo de auto natalrva surgxlo no fina do secuo XLT. 1

Aponte c s traces de vanedade nac-padrao poesentes nojexto. caracterize-cs e <*93 em que medtda essa senhora pode ser
ccosiderada como tends algum grau de tetramento", ainda que nao tenha frequemado a esoola.
(20 pantos)
■{Letramento - carcato Oretc ou indlreloosm prailcas deteSura e «crtta. ]

Q uestao 2

Budista e japones sao palavras que podem ser categorizadas como substantives e come asfetivos. o que e comprovavet em
sntagmas como ojapones butSsta e o budista japonaz. Consderanoo apenas tres pcssweis criterios de classfea^ao morfoidgica - o
formal (ou fexional), o semantico e o smtaico
aponse o criteria mats decisive para determinar a ciasse gramaticai desse tipo de
paia was, jusiificando poreue voce o esceffieu e excluiu os denais.
(20 pontos)

MEC-LETRAS-Q2
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Questao 3
7. . J o Etianes contava na dasse, para os cdegas:
- Mors tava escreveno e o Cete levantou; entao o Marco tiro a cadern e o nego, bumba no cbao,
Transcrevi com a maior fidelidade posslvel a Bnguagem cdoquial do Bones, exatemenfe como ele contaya o faio aos cdegas.

Mostrei entao que, se o B anes Bvesse vtndo falar cotnigo ou com a diretora, poderia ter fatado a mesma coisa de manerra
dderente. Fui prevocaodo a dasse a fomecer ela mesma as variarrtes das expressoes em um diatogo o ilto. O resutiado fix
escrito na ktusa:
-N os estavamos escrevendo e o Mareefolevantou; entaoo Marcos fc'roua cadeira eelecakr no chao.'
EgteFffllW
M

Identifique o percursc metodotogico adocabo pela educadora Eg14 Francbi e discuta sua pertinenda para o ensino de Lingua
Portuguesa.
(20 pontos)

r\

V 7"

Questao 4
Buscando dislinguir um texto ficcional de um texto nao-ficcicnal. o crfecc Anatoi Roserdeld vale-se da seguinte exempSfica$ao:
”.... seria possniet que as cra^oes Mario estava de pijama. Ele batia uma carta na maqutna de escrevec' constassem de um relato
polksai que prossegsisse assim: quando entmu o tadrao../.
Se o texto. pcrem, prossegusse assim: 'Sem duwsis ainda ina akmngi-la. Afloat Lucia decerto nao podia partir depois de
amanha" saberiamos que se trata de ficjao.
(lltesatura e personagem)
Destaque do texto citadc pelo critico dois elementos que Ihe permiSram conduir ’saberiamos que se trata de ficfao". Analise
esses elemerdos. mostrando oomo. de fato, coostituem marcas de um rSsctaso ficcional.

14
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Questao 5

A aprendizagem da leitura de obras literaiias imptica, acrma de tudo, a aqmsigao da capaddade de
representada, 01 quesfianaroentos acerca do ser humano e de suas contingencias. Essa aqutsigao so se efetoa mediant?
compronusso do leitor com o texto, adesao que se estabelece pela atmdade ctitica, que sppera o piano da ffuigao dSetante.
(Adaptado <MRobert Scboles)
Consxterando as idesas acima apresentadas, elabore um texto em que voce apresente argumemos para demonstrar que um
estudante de Leiras, pela especifeidade de sua formaqao, se diferencia de um leitor nao-especializado.
(20 pontos)
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47.
IMPRESSES SOBRE A PROVA
As questfies abaixo vsam a Sevantar sua opiniao sobre a
qualidade e a adequafao da prova que voce acafeou de reaizar
e tambem sobre o seu desempenho na prova.
Assihale as altemativas correspondemes a stta opiniao e a
razao que explica o seu desempenho nos espaoos prdprios
(parte inferior) da Folha de Respostas.
Agradecemos sua cclabora^ao.

41.

(A)
(B)
(C)
ID)
(E)
48.

(C)

Pouoo adequada.

conteucos

49.

defmidos

para

o

Como voce avafia a adequacao da prova para verrfcar as
habilidades que deveriam ter sido desenvohridas durante o
curso. oonforme definido para o Provaoi2Q02?
(A)

Plenamente adequada.

(B)

Medianamente adequada.

Quanto a exiensao, como voce corisidera a prova?

(C) Pouoo adequada.

(A) Muio kunga.
(B) Longa.
(C) Adequada.
(D) Curta.
{£) Mudo curta.

(D) Totalmente anadequada.
(E)

Para voce, como foi o tempo destinado a resolupao da
prova?

As questoes da prova apresentam emmdados eiaros e
objetiuos?
(A! Sim, todas apresentam.
(B) Sim, a maicifia apresema.
(C) Sim, mas apenas cerca de metade apresenta.
(D) Nao, poucas apresentam.
(£) Nao, nenbuma apresema.

Desconheco as habilidades defmdas
ProvaoQOK.

para

o

Com que tpo de problems voce se deparou mais
frequenremenre era responder a esta prova?
(A)

Desconhecimento do conteudo.

(B)

Forma de abordagem do conteudo dferente daouea
a que estou habauado.

(C)

Faita tie mo!iv3qao para Fazer a prova.

(D) Espaqo snsufciente para responder as questoes.
(E)

A que boras voce corwluiu a prova?
(A) Antes das 14h3Qmin.
(8) Aproximadamente a s 14h30min.
(C) Entre 14b3flmine15h3Qm*i.
(0) Entre 15h30min e 16h30m*i.
{£) Entre ieh3Cmin e 17h.

46.

Medianamente adequada.

<E> Desccnhe^o os
Provao(2002.

(A) Excessive.
P ) Pouoo mais que suficiente.
(C) Suftciente.
(D) Quase sufieiente.
(E) insufia'ente.
45.

(B)

(D) Totalmente vtadequada.

50.
44.

Como voce avaia a adequacao da prova aos oonteudos
definkSos para o Provao(2D02, desse curso?

Qual o gran de cSficutdade desia prova?
(A) Muio facil.
p ) Fad
(C) Medio.
(D) DificiL
(E) Mudo Difid.

43.

Sempre excessivas.
Sempre suficsentes.
Subcientes na m anna das vezes.
SuSeientes somente em aiguns casos.
Sempre insufkaentas.

(A) Totalmente adequada.

Ouai o ano de condusao deste seu curso de graduajao?
(A) 2CC2.
(B) 2D01(C) 2000.
(D) 1889.
(E) Outra.

42.

Corao_voce oonsidera as jnfcrmapoes fomeoidas em cada
questao para a sua resotu^ao?

51.

Nao live qua'quer fipo de dibculdade para responds
a prova.

Como voce explicaria o seu desempenho na prova?
(A) Nao estudei durante o curso a maioria desses
conteudos.
(B)

Estudei somente alguns desses conteiidos durante o
curso. mas nao os aprendi bem.

(C)

Estudei a makvia desses oonteudos ha muito tempo
ejaosesqueci.

(D) Estudei muitos desses oonteudos durante o curso.
mas nem todos aprendi bem.
(£}

Estudei e ccoheqo bem todos esses conteudos.

_
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PR O V A

<©

SISTEMADEAVALIA^AO

da educa<;Ao SUPERIOR
CADERNO
DE
QUESTOES

Instrugoes
1-VocAestirecebendo o seguinte material:
a)esteca demo com oenunoadodas que stie s discursive*,dasqrestiesobjet Kras,e d as
questies resaltas issuaslm pressiessobreaprova.assim distnixjldas:

efm'Ju-JLAi■wPiV-'?

F-,v
O uesties dracursvas

1 a 4*

2

Rasctxmo das questies
discursrvas

1a 4

3

O uesties oejetavas

1 a 40

4a 9

41 a 51

10

tm pressies sobre a prova

50%

50%

DentreasSquastBes propostas responds sommte 2.
b) 1 Fefca de Respostas destnada i s respostas das questies ofcsetivas e de m pressbes
sobre a prova. O desenvobrimento e a s respostas das questies dacursvas dever&o aer
fenqsacanetaesferograficadetintaprelaedapostisnosespaposespeccficados.
2- Venique se este material esta em ordem e se o seu name rta F«na d e Respostas esta
oorTeto. Caso contrAnio, notbque m edotam eotea um dos ResoomAvera peiasata.
3- Apis a corferftnraa do seu name n a Foita de Respostas, vocA dever* assmS-ioro espagp
pripno. t*izando canela esferogrSIca de tinta preta, e smedatamente apis dever*
assmaiar, tam bim no escape priprso, o n ta e ro correspondents ia ia p ro v a
( T ) .© ,® o u © ,
Deoar de asanatar o gabanto impuca ar*Aas*o d a parte objetva da prova.
4- Na Fcma de Respostas, a marca?So das Mras correspondeotes is respostas assmatadas
por \oc6 para as questies obretvas (apenas uma resposta por quest&o), deve aer feda
preencbendo todo o aM olo a tipis preto tt 2 ou a caneta esferogrSica d e tsrna preta. com
umtrapo contfnuo e demo.

8

Exerrpto:

t 5- 'fenra cuidado coma FolbadeRespostas, para nio adobrar, amassarou mancltar.

I 6- Esta prova* ndvtduai, aeiixiovedadasqualquereom uniea^e boca de material entre os
presences, corauttasa cademmeuangtogAM.outJtifeapaQclecaiculadoia.
I 7- S e ri perm<ttdacoftsuta aquaiquer materia mpresso.
I 8- Quando terns nar, entregue a um dos RescomAvess peta sataa Fofta de Respostaseassw e
a Lata de Presenpa. Caoe esrSarecer que nemum ryaduando dever* rettrar-se da sata
antes de decomdos 90 (noventa)m*tutosdo«tfc:» do Etta me.
I 9 -Voc* pode tevar este Caderoode Q uesties.
06S.: Caso arnda n*o o tenha ferto, entregue ao Responsive! pern saia a s respostas ao
quesbondrio-pesqtssa e a s eventuats corregies dos sem dados cadastrass. Se n*o thier
Fazdo as respostas ao quesbonArio-pesquisa, vooi poderi enviA-ias ctretamente A
DAE&NEP (EsptanadadosM m stinos, Stoco L- Anexo It - Brastta, OF - CEP 70047-900).
I tO- Vtocd ter* 4 (quatro) boras para responder i s questees dtscursrvas. otfetivas e de
tm pressies sobre a prova.
OBRItQADO PELA PARTICIPACAO!
MEC
WMHWndi
(dUM)l<l

im p
»!%»■■Bftnrtut

DABS
DMMiiliCiMHai

Fttadagio(
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Atencao:
-

Devem se r respondidas somente duas das quatro questoes propostas.
Uma das questoes devera ser respondida na (rente da Folha de Respostas e a outra no verso.
Assinale, na frente e no verso, o numero correspondente a questao escolhida.
Valor de cad a questao 50.0 pontos.

Questao 1
Armando e Ftavio moram e Srabalham na perieria da cdaoe de Lengdis. em st'lios conJjguos, separados apenas por uma cerca.
que divide as duas prcpredades.
Armando traba*va no sifo Garca Branca, onde ha criacao de gaKrihas e porcos e plantajao de milho e hortaligas. A
propriedade e da familia Sarto, que reside no cenlro da cidade e tdiliza o sito exclusrvamente para lazer, consumindo Soda a pnodtKjao.
nao o explcrando cemeruatmente.
Fiavio !r3balha no s*io Cofbri, code t3mbem ha criajao de gaSnhas e porcos e plantagao de fetao. roiho e frutas. A propriedade 4 da
famfca Gastao que ali reside. Correrciaizam tudo o que produzem. netjrando seu sustento da venda de sua prcducao.
Armando e Fiavio cumprem jomada das 6:00 horas as 15:00 haras, com uma hora de intervalo para refeigao, de 2* feira a
safeado, com foigas aos domingos e cuidam ambos oe todos os afazeres dos sitics.
Tendo em conta as propriedades em que trabalham e suas finalidades, bem como a destinagao dos servigos
prestados. responda. justificadamente. se Armando e Fiavio sao empregados urbanos. rurais, ou dom esticos e s e tem direito
ao registro do corrtrato de trabalho. salario minimo, ferias, 13* salario e horas extras.
Questao 2
"A parte da natureza varia ao infmto. Nao ha, no universe, duas coisas iguais. Muitas se parecem umas as outras. Mas todas
entre si dversificatn. Os ramcs de uma so arvore, as folhas da mesma plants, os tracos da polpa de um dedo humano, as gotas do
mesmo itido, os argueiros do mesmo po, as raias do espedro de um so rato solar ou estelar. Tudo assim, desde cs astros, no ceu. ate
os micrabtos da sangue, desde as nebubsas na espaco, ate os aljofares do roco na retua dos prados.
A regra da igualdade nao ccnsiste senao em qwnttoar desigualmente aos d e sg jas, na medida em que se desigualam. Nesta
desgualdade social prcporcionada a desigualdace natural, e que se acha a vercadeira lei da igualdade. O mais sao desvarios da mveja,
do orgulho, ou da toucura. TraSar cam desegualdade a iguais. ou a desiguais com igualdade. seria desgualdade fagrante. e nao
igualdade real. Os apetites humanos ccnceberam inverter a norma universal da criagio, pretendendo, nao oar a cada um, na razao do
que vale, mas alribuir o mesmo a todos, como se todos se equ valessem.'
(BARBOSA, Rut. Oragfto aos Mogos 1B. ed. Rte de Janeiro: Edfouro, 2001, p. 53-S51
A partir desse texto. anafise a validade da adogao da discriminagao positiva no Brasil, oferecendo exemptos; a relagao entre
o principio da igualdade e o da proporcbnalidade, a possibilidade de o juiz decidir unicamente com base no principio da equidade.
Questao 3
Martoel, propnetanc de fazendas nos Municipios A e B , adquiriu do fabricante Y uma quantidade de veneno para matar
fbonigas. Esse produto exige um pulverizador aproprsado para sua aplbagao.
Embora ex/stindo no mercaco outrcs prcdutos cujo uso nao depende de equipamentc especilico. preferiu Mance" comprar o
veneno fabrcado por Y. em razao de seu baixo preco, adquirindo do febricante X o pulverizador necessano que foi entregue no c a
08/4/2002 na fazenda do UumcyMO A, conforme o ccmbinadc.
O veneno tambem deveria ser entregue no municipb A ate o dia 04/4/2002. Y. porem, mandou entrega-lo no Municipio B. por
ser m as proximo da fabrica, no cia 02/4/2002. 0 comprador, entretanto, nab autorizcu o recebimento, ejegsndo que o veneno fosse
levado ate a fazenda localzada no Munrcipb A. code chegou no d a 06/4:2002.
Ocoireu, tcdava, que no dia Q6/42DD2, a plantacao em q je o inseecda sesia empregado, rra Murtcpio A fo destruida petas fcrrrigas.
Esclarega. fundamentadamente, s e Y deve alguma indenizagao para Manoel.
Questao 4
A pessoa juridica X tem como sccios A e B, o prmeiro com 93% das cctas so d a s e o segundo com 2%. O primeiro dirige a
empress. 0 segundo atua na parte de pcodugao. A policia estaduat descobriu que o funebnarb C. por ordem do socso A, adquiriu notas
fiscas de empress inexistefWe (empresa fantasma). Com a conlabilizacao das notas iscass 'frias", a empress conseguiu pagar menos
imposto de renda (tnbuto federal) e menos imposto sobre circulapao de mercadorias e servicos - ICMS {tributo estadual). Vinco o
inquerito a juizo, o Promoter de Just^a estadual. descreverxto os fatos antes referidos. cfereceu denunda, irrputando acs sccios
A e B e ao ftncionario C a prahca ddosa de crime contra a ordem trfetaria. Captulou as condutas dcs denundados no artigo
2°-, I , da Le; 8.137190, pcrque, de comum acordo, teriam empregado fraude para que a empresa X se exirrisse, parciafmenee, do
pagamenlo do ICMS. Requereu, ainda. a remessa de copia dos autos ao Mtnisteric Publico federal para que. se fosse o caso, v esse a
ser oferecida outra denunda em relacao a sonegacac do imposto de renda perante a Justga Federal. O juiz estadual nao recebeu a
denuncia por tres motivos: a) incompetencia da Justca Estadual; b) impossibilidade de ser mclufoo na denuncia o sccio B; c) erra no
enquadramento do fato no artgo 2s, I , da Lei 8.137®Q, p a s o oorreto seria enquadra-lo no artgo 1£, XV. da mesma let
Analise a decisao e esclarega se precedent o s motivos aventados pelo juiz e s e servufant, efetivamente, para justificar
o nao recebimento da denuncia.
2
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4.
2s- P A R T E
1.

a parte sem o tcdc na© e parte;
mas se a parte o faz todo, sendo parte;

Q direito subjetiuo e
(A)

nao se diga que e parte, sendo todo.'

a vontade individual de reivnd car um bem.
Certos aspectos desses versos de Gregorio de Matos
Guerra podem ilustrar o que decorre da estrutoa
constituctonal do Estado brasiteiro. pois. segundo ela,

o poder resetvado aos magtstrados.

2.

(C)

um conceito cnginario do "sooaSsmo juridtoo*.

m

um poder conferido pela norma juridka para a acao
de um sujeito.

m

um imeresse individual cbjetivc e determinado pela

(A) e impossivel a secessao de Estados, ja que estes
detem apenas aatonoma.
(8)

moral.

Scciologta do Direito que trata da validade das
ncrmas.

(D) dado seu carater confederatlvo, a Uniao. os Estados
e os Municipios que a integrant detem autonomia.
(E( a Uniao, ccrrespondendo ao todo, e o unico ente a
deter autonomia.
S.

Fitosofra do Dveto centrada nos exames valcrativcs
da jusbfa e da moralidade do crdenamento.
(C)

Teoria Geral do Direito que ve na relajio entre o
ilicito e a san$ac o niicleo da norniairvidade juntSca.

3.

(B) inclui a hipotese figurada entre as que provocam
perda ou suspensao de drertos politicos.

Socioiogta do Direito que invesBga a eficaoia do
direito.

Assm discoe a Ccnstituipao Fetters brasHeira no
paragrafo unicc de seu a rt 1% ’Todo o poder emana do
povo, que o exerce por meio de represenSantes eieitos ou
dretameme. nos termos desta Consttuijao." A partir
eessa norma, estrutura-se o regime constitutional
democratic© brasiteiro, que tem como um de s e ts
elementos
(A)

(8)

o mandato imperative, dado pelo povo aos seus
representantes
a participacao direta do povo no exercicb do poder
per meio da intciativa popular de promos de lei, de
medidas provisorias e de emendas a Ccnstituicao.

For motors de ccovicpao filosofica, Jose, convccado para
prestar service militar, recusa-se a faze-lo. negando-se
tambem a cumprir prestafao altemativa. fixada em lei.
Para justificar sua conduta, afirma que a Constituigao
Federal acato, nesse caso, a obje^ao de conscienria, sem
prever sancao para o objetor. Jose esta enganado. pois a
Constituick)
(A) nao admits a objejao de oonscencia.

(D) Teoria Geral do Direito que prrvilegia o aspecto
pcsitivo do ordenamemo jurtdico.
{E)

os Estados, sendo partes do todo. podem vr a
ganhar soberania e fcrmar um todo mdependente.
meoiante emenda constitutional.

(C) os Muntoipios, nao sendo partes do todo. nao detem
autonomia.

Estudosos do direito destacam a diferenca entre o direito
"nos livros" e o rSneito ’em apao'. Temas como o
cumcnmento {ou nao) das normas e a aplica$ao (ou nao)
de sanjoes sempre apareoem nesses estudos que se
integrant na
(A)

"O todo sem a parte, nao e iodo;

6.

(C)

admrte a objecao de coosdiencia apenas por mobvos
de crenca religiosa.

(D)

admite a objefao de consdencia somente para
dispensar o objetor da obrgatoriedade do veto.

(E)

preve, para a hipotese figurada a detenpao do
objetor em dependences das Forcas Armadas.

Duas Dedarafoes de Direitos do secuto X V III sao
consideradas marcos na evolucao dos direitos humstos,
pcrquanto trazem em si a idea de direitos mates ao
homem, que a sociedade cabe respeitar. Sao etas
(A) a Dedara^ao de Direitos do Homem e do Cidadao,
frarwesa, e o BM of Rights da Constitoigao dos
Estados Umtos da America.
(B)

a impcssibilidade de rewogacao, por decisao
popular, do mandato dado pelo povo aos seus
representantes.

a Dedarajao de Direitos do Homem e do Cidadao.
fraocesa, e a Oedarajao de Direitos do Povo
Trabaihadore Explorado, russa.

(C)

a Dedaracio de Direitos e Deveres da Ccnsttuidfo
de Weimar. atema. e o 8® of Rights da Ccoststuicao
dos Estados Undos da America.

(0)

a elecao dos representantes do povo por veto
direto, aberto. universal e peiiccSco.

(0)

a Dedarajao de Direitos do Bom Povo da Virginia,
norte-americana, e o Bill of Rights da Ingraferra.

(E)

o exercicio da soberania pcpular de modo direto, por
meio de institutes, como o impeachment

(E)

a Magna Carta, ngiesa, e a D e d a r a ^ de Kreitos
do Homem e do Cidadao, firancesa.

(C)
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7.

Como mecansmcs o« defesa do Estado em mementos de
anormalidade constitutional, a Constituigao brasileira
preve o estado de sido e o estado de defesa .

10. Consdere o seguinte dispositvo da Lei rt8 8.660/93, a quai
estabelece nom as gerars sobre licttegoes e contiratcs
admin istrativos:

(A) exigindo a autcrizagac previa do Congresso
Nacjona* como condigao necessaria para a
decretagao de um e de outro.

"Art 78. CansStuem motrvo para rescisao do contrato:
(...)

(8)
(C)

pro&mdo que durante a vigenca de um ou de outro,
o Presdenie da Repub&ca se ausente do pais.
exduindo, inteiramente, do ccntrde jurisdiccnal a
aprecagao da ccnsihuoonalidade da decretagao do
estado de site.

(D) suspendendo as munidades parlamentares durante
a vigencia do estado de defesa.
(E) exigindo o proounciamento do Conseiho da
Republica e do Conseiho de Defesa National sobre
a decretagao de um e de outro.
8.

Visandc a tutela das Sberdades mdhriduais, tambem no
ambito do Poder Judciario. a Constituigao brasileira
estabelece que tod as as derasoes judidas devem ser
(A) submetidas de oficio ao duplo gray dejuriscfigae.
(8)

pubtcadas na Integra no crgao ofeial de impmisa.

XV - o afraso superior a 90 (novenSa) alias dos

pagamentos devidos pela Admmistragao deoorrentes de
obras, servrpos ou fomecrmento, ou parcetos destes, ja
resebkias ou execufadas, salvo em caso de calanvdade
pub&ca, grave peiiuibagao da ordem interna ou guerre,
assegurado ao contratado o direito de opfar pela
suspensao do cuiqprimento de suas obrigagoes ale que
sera normaHzada a situafSo;"

Caso a Administragao incstfa no atraso referido nesse
dispositive, nao havendo uma das causas excepcicnais
que o fjstfique, o contratado
(A) podera considerar o ccntrato rescindido de pleno
direito.

{€} fundamentadas, sab pena de nu£dade.
(8)

deverajjleitear /jdeialmente a rescisao do ccntrato.
caso nib se vsahlize a rescisao amigavet.

(C)

podera rescindir unflateralmente c contrato, desde
que tenha suspendSdo sua execugao e constatado
que a situagao nao tra se normalizar.

(D)

podera rescindir de mediate e unilateralmente o
contrato, irwocando a "excegao do ccntrato nao
cwnprido".

(EJ

devera solidtar que a Admnistragao rescinds
unilateralmente o contrato.

{0} praferidas em sessao pubtiea, salvo nos processes
que com m em segredo de justiga.
(E)

6.

exaradas na presenga das partes ou de seus
advogados.

Ccosidere as seguntes afirmacces sobre o institute da
reeleigao:
I.

II.

III.

A reeleigao para a Chefia do Poder Executive
municipal somente e possivel se o Prefeito, que
pretende reeleger-se, tiver sdo eleito por maioria
absolute de votes.
A reeleigao para o mandato legislative e perrrvtida
ao partamentar, ainda que conjuge de Govemador
do Estado, no temtcrio de Jurisdigao do Chefe do
Poder Executive estadual.
A reeleigao para Govemador de Estado e possivel
para um m c o mandato subsequent®, desde que o
Chefe do Poder Executivo estadual se afaste do
cargo ate seis meses antes da eteigao.

11. "A praga! A praga e do povo
Como o ceu e do condor."
A visao poetca de Castro Alves enccntra ressonanda no
Direito brasileira vigente, pots neste as pragas sao
consideradas bens
(A)

de uso comum do povo, nelas se admrtindo o
exerctcio da Iiberdade de reuniao. independentemente de autorizagao.

(B)

de uso especial, inckrindo tal uso o lazer e as
relagces soeiais e pclrticas da populagao.

(C)

de uso imstrito, nelas nao se admitindo M tagao a
Iiberdade de ir e ver do povo.

(D)

domrscais, mafenaveis e afetadcs ao uso gratuito
pelo povo.

P)

do patrimonic indisponivei do Estado. nao sujetes a
desafetagac. nem a imprescrifebitdade.

IV. A reeleigao do Vce-Presdertte da Republica para a
mandato subseqiiente nao e vedada pela
Constituigao.
SOMENTE e oorreto o que se afirma em
(A)

I e II.

(B)

I e III.

{€}

II e III.

(D> H e IV.
{E} I I I e IV.
MEC-DIR-02-PROVA®
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12. A regra que veda ao legislador, em materia penai,
estafce'ecer mcrimnafces vagas e indeterminadas decorre
dopnncipicda

16.

Uma nvssc.'vara estrangeira contrata advogado a dm de
adquirir um imovel em municipio brasiero, para a criapao
de uma escola destinada^ a criarrqas carentes. Ela
esdarece que o imovel sera adquirido com verba e em
ncme de uma funda^ao estrangeira. constitulda e marrtxta
pelo gcverno e sindioatos daqueie pais, com inaSdade de
promover a erSucajao crista. Segurak> a e g slac io
otdinaria brasileira

(A)

culpabilidade.

P)

igualdade.

!C)

humanidade da pena.

(A) nao ha qualquer impedimento a aquisqao de move!

(0)

prcpcrcionalrdade.

(B |

nessa eircunstincia.

<£} legalidade.

nao e possivel tat aqutsi^ao por se tratar de uma
furaiajao de frts reSgosos.

(C) a compra so sera possivel se o imovel estiver
siuado em area urbana.

13. A possbSdade de o Ministerio Publico dispcr da a9*>
penal publica, propondo ao autor da intrajac de menor
cdencia: ofensivo a aplicacao imediata de pena nao
pnvatwa de Iiberdade, sem oferecimento de denuncia e
nstaurajao de processo, e chamada de

(D) a compra so podera ocorrer caso a adquirente
nomere procurador no Brasi, inuestido de poderes
especifioos para esta finalidade.
(E) nao sera possivel a compra do imovel por se tratar
de erdidade constituida por govemo e strang eiro.

(A} remincia.

14.

(8)

compcsicao dos danos avis.

(C)

transacao penal.

03)

pendae.

(E)

suspensao condicicnal do processo.

O resultado e impresctndrvel para a consumacao dos
crimes
(A)

comissivos.

<8)

formais.

(C)

de mera conduta.

$13) omissivcs improprios.
(E)

cmissrvcs preprios.

15. Conssdere as seguintes afirma^oes sobre os crimes
culposos:

17.

"A sua terxSerKta e para isbar a politca da vida prrvada,
nao deixa-la converter-se em preven^ao pessoal, em
principio de selejao. circvmscrever os seus efeitos e
antagonismos. A sociedade que convida para sua casa
nao e pdifea; txxrtens de ambcs os partidos freq-jentanv
no com a mesma Iranqueza e assiduidade; na sua
correspondencia avuttam tanto os pedidos de
conservadores proemrventes, t^iando ele e ministro em
1365. como de fiberas; ele reocmenda quase tantas
eleicoes ou pretensoes de adversaries politicos como de
partidarios seus, nao compreendendo assembleias
unanimes. nem a ausenc-a. no parlamento, dos homens
notaveis do pais, das capacidades provadas e
reconheddas. Sua benignidade e refratiria aos
pteconceitos. formas cortsagradas, habitos acumbaoos do
politico de profissao, que vise em grupo, com os instintos,
a sensfcWade, as paixoes, o tempera memo coletsvo, em
lugar da sua propria rtclinapao. Pela mesma drsposi-fao,
nao levava a mat nenhuma censura nem critica. tratava-as
cbjethramente, pelo valor que thressem; respondia ao oue
pudessem ter de ofensivo. dobrandoJhes a ponta,
arrancando-lhes a cuspide, naoa mais."
(MABbCQ, Joaqtan. U m E stsd lB ta d o Imperto
de J an eiro Top Beds, 1987, v. II. p. 1111).

I . A culpa ooneorrente da vMma nao excM a do reu.
II.
III.
IV .

£ possivel a terriativa rfo crime eulposo.
Para a confgwajao dos deiitos culposos nao se
dspensa a previsiSdadle do resultadc.
A imprudencia results da falta de aptidao tk n tc a .

(B)

I e III.

{€)

I I e II I .

(0)

I I e IV.

{£)

I l l e IV.

Rb

(A) os homens pubfcos nao tem dfcreito a vida privada e
por isso devem atender a todos.
(B)

I e II.

ed.

O texto acima, em que Joaqurn Nafcuco revela trapes
caracterislicos de seu pai. suscita cjuestoes relevantes dos
direitos da personalidade, em relacao aos quas e possivel
afirmar que

SOMENTE e oorreto o que se afirma em
(A)

5.

nenhuma referenda ao homem pu&co. no iocante a
sua athndade politica. pode ser entendida como
ofensiva a sua honra.

(Ci nem toda cribca ao hemem publico acarreta-lhe o
dano moral, devendo-se distinguir entre a simples
opiniao contraria e a ofensa.
(D) o mgresso na vida publica impcrta renuntia aos
direitos da personalidade. que se regulam pelo
direito privado.
(E)

a intmidade e a henra nao sao direitos da
persona'ieade do homem publico e. por isso, sua
violajao so ertseja o pagamento de indenizaqao.
MEC-DIR-C2 - PROVA <S
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18. A Lei Municipal n* 01, de 15/8/1982, estabeiece que os
totes de vnoveis urbanos nas poderao ter area menor da
que 125 m2. Joao e prcpriefario de uma area de 300 m2 e
deseja vende-ta_

21.

(A) sua constituigao exjge pelo menos dois sodos, dos
quais um conbribwira para a sociedade com trafaaho
e o outro com capital.

A Lei Municipal n® 02, de 1011/3X52, puWicada no dia
seguinse e cam prazo de vacario de um ano, aumentou,
entretanto, a area minima dcs loses urbanos para 250 m2.
Em t&'4/2002. Joao, mediante escritura publica, vendeu
para Auguste e Pedro referida area, dividindo-a
geodesicamenfe de modo que cada um ficou com um tote
de 150 m2, abrindo-se novas matrfculas no Servico de
Registro de Imcuets. em 20/5/2002. Messe caso. as
uendas sao
(A)

amiiaveis, porque o contrato foi celebrado em fraude
a lei.

(B)

validas e nao serao prejudicacas p e a Lei nu 02.

(C)

nulas, porque iictos os objetos.

Sobre a sociedade em conta de partictpagao. e possivel
afirmar que

(B)

nenhum socio e pessoatmenle respensavet perante
terceiros pelas cbrig3goes scciais. desde que
ahiando dentro dos limites do objeto social.

(C)

seu capital social deve ser iniegraBzado apenas em
dinheiro.

(D) seus atcs consfitufivos devem ser arqurvados
ccncorretantemente na Junta Ccmerdal local e no
Sertrigo de Registro de Pessoas Juridicas.
(t)

(O) tidas corro inexistenrtes, permanecendo Joao ccmo
propretario da area foda.
|E)

ineficazes, porque os compradores terao
promover a un0iea$ao dos totes.

de

22.

18. Antonio, que possui tries iemaos, recebeu por doagao de
seu pai um bem imovel. Hesse caso, concurrence com
seus irmaos, o donaiano.
(A) se nao foi dispensado da cc/agao, teri de ccnferir a
doagao qua/too se abrir a sucessao do doador.
(8)

(C)

20.

mesmo com o registro da escritura de doagao, so
a d q u n a o dominie do imovel apos a morte do
doador, porque os bens so se transmliem de
ascendente para descenoente peia sucessao
herwStaria.
para adquirir a propriedade do imovel, nao necessiia
registrar a escritura de doagao, pois o registro, para
transferir o dcmtmo, sd e exigniel na hipotese de
venda e compra.

23.

sua estrutura pressupbe a existencia de um soco
ocuto. que se ofcriga exclusvarrseree perante o socto
ostenshro.

Os valores mobiliarios que garantem a seus titulares um
d<re4o de credito contra a ccmpanhia, e cujas
caraeteristscas. irclusrve eventual garantia real ou
flutuante, se encontram estabelecidas na escritura de
emissao, sao
(A)

agoes.

(B)

debentures.

(C)

partes beneficiarias.

(Dj

creditos documentaries.

(El

bonus de subscrigao.

Para responder a esta questao considere o a rt 442 da
ConsoiBagao das Lets do Trabaho (CtT):
Art 442. Contrato individual de trabalho e o acordo tatito

(Dj ate a abertura da sucessao do doador, nao _podera
ter a posse do imovel, exceto se prestar caucao.
(E) tera de cancelar o registro da escritura de doagao
quando se abrir a sucessao do doador, trazendo o
imovel para partsha, mas tie sera garamida
preference a fan de que compcnha c seu quinhao
hereditario.

ou expresso, correspondents a relacao de emprego.
Paraqrafo tinico. Qualquer que seja o tamo de atmcfode
da sociedade cooperativa. nlo existe vinculo entie e/a e
seus associados, m m entre estes e os tomadores de
servxjos daquela.

Em relacao ao palrio poder ccnsktere as seguintes
afirmagoes:

(A)

a prestaga© formal de servsgos por oocperativa
exclui qualquer pcssibilidade de configuragao de
contrato de trabaihc.

(8)

prcvada a mdstenda de cooperabva. ainda que
informal, nao podera haver reccnhecimenfo de
contrato de trabalhc.

(C)

a existencia format de cccperativa e a demonstragao
de que nao estao preserves os requisites
cofritguradores da relacao de emprego impcttam o
nao reconherntente de'ccntrato de trabaho.

(D)

a despe-lo da existencia de cooperteiva, ocorrerxto
qualquer tipo de prestapao ce servgos por pessoa
fisca. havera o reccmecimerMo de contrato de
trabaho.

(E)

desde que os servigcs sejam prestados par pessoa
fisica. havera serrpre reoorteecimerdo de contrato
de trsteateo, independentemente da forma da
prestagao.

I . Os filhcs menores, submetdos ao patrio poder, nao
devem cbediencia e respeio aos pais, se estes nao
puderero _atender a todas as necess;daSes de
aimeniagao. vestuario e lazer.
II.

O patrio poder e exerckta em igualdade de
condicbes pete pai e pela mae.

O patrio poder e exercsdo apenas em relacao aos
bens dos filhos menores e nao quanto a pessoa
desses.
IV. Perdera o patrio poder, por ato judicial, o pat ou
mae que castigar irr«oderadamente os filhos.

De acordo com o art 442, caput e paragrafo unico,

III.

SOMENTE e oorreto o que se aSrma em
(A) I e I I .
(8) I e I I I .
(C) I I e I I I .
(D) I I e IV.
(E) I I I e IV.
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24. A parcels paga s tterio de participacao nos lucres da
empresa
(A) tem natureza satota* e pode ser ajustada
ihdiwduatmenie entre empregado e empregadcr.
{8} nlo tem natureza salarial e pode ser ajustada
individualmente ou por acordo ooletivo.
(C) nao ton natureza salarial e deve ser ajustada
individualmente entre empregado e empregadcr.
(0) nao tem natureza salami e deve ser ^ustada por
comissao escctuda pe&s partes com um
representante stoical ou por ccnvengic ou por
acordo ooletivo.
(E) ton natureza salarial e deve ser ajustada por
comissao esccriica petas partes com um
representante sindicai, por convengao ou acordo
ooletivo.
25.

m
iC]
(D)
• E)

27.

<B) e do foro do dcmicilio do credor, com exclusao de
qualquer outro, na agio de alimentos.
(C) e absduta para a agio revindicate ria de bem
imovel, sendo. pcrtanto, improrrogave:.
(D) gera, para todas as autoridades publicas. juizo
priviegpaoo.
(El

29.

restrita, nao valendo ccmo tituto executivo
extrajudicial.
gem . sem possMidade de ressatvas, nlo valendo
como tttulc executivo extrajudicial.
restrita. sem possibilidade de ressalvas. nao valendo
como titulo executivo extrajudicial.
geral. com possbXcace de ressalva expressa. nao
valendo como titulo executivo extrajudicial.
geral, com possibilidade de ressarva expressa.
vatendo come titulo exsoutivo extrajudicial.

No procedimento sumarissimo, em processo do trabalho.
os pedSdos deverao ser cettos e determinadcs,
(A) com tofcagao dos valores liquidos. nao se
admrtindo a rtofcficacao inicial do reclamado par
edital.
(8) com indjcagao dos vaScres liquidos, podendo a
nctificagao mtcial do reclamado ser direta ou por
edital.
(C) ainda que os valores nao sejam indicados de fcrma
lirjuida, podendo haver a nottica-jao inicial do
reclamado por edital.
(D) ainda que os valores nao sejam indicados de forma
iiquida. devendo ser cireta a rjotificacao racial do
nedamado.
{£) com indicajao dos va’cres liqaisJos, sendo por edital
a notificagao inicial tto reclamado.
No processo do trabaIbo, e cabivel o recurso ordinario
(A)

das sentencas das Varas do Trabalho em todos os
tipos de procedimento.

{Bj

das sentengas das_ Varas do Trabatra nos
procedimentos ordinario e sumarissimo e dos
acordaos dos Trisunais Regionais do Trabalho
apenas em processes de sua ccmpetencia
criginaria.

(C) das sentencas das Varas do Trabalho e de todas as
dectsoes dos Tribunals Regionais do TrabaKjo, em
todos os tipos de prooedftnenta.
(D)

das decisoes das Varas do Trabatro nos
procedimentos ordinario, sumano e sixnarissxno e
das decisoes dos Tribunals Regionais do Trabalho
apenas em processes de sua competenda derivada.

(Ej

dos acordaos dos Tribunals Regionais do Trabalho
em todos os tipos de procedimento.

A competenda. segundo o Codigo de Processo Civil.
(A) perpetua-se no memento da citaqao. quando a agio
e conslderada efetivamente proposta.

Empregado e empregador, a fim de sosiKionar confliio
cecorrente do contrato de trabalho, recorrem a Comissao
de Conclsagao Preva e dhegam a um acordo. O tom o de
concXacio. (irmado em razio do acordo. to n eficacia
siperatona
(A)

26.

28.

se for reiatha, e arguivel em pcetimmar. na
contestagao.

A prcrrtove agio de execogao centra B (emitwte) e C
(avalsta), em razio de tm cred® contco em uma rota
prcmissbria, no valor de RS 60 000,00. Apos a penhora.
inodente sobre um imovel de B, este executado opoe
embargos do devedor. que vem a ser rejestados
liminarmente por irrtempestivktade. Diante da wsufciencsa
da garantia do juizo, e penhorado um veiculo do avafista
C, que e devidamente intknado da constrigao judicial.
Diante disso, e correto afirmar que
(A)

o executado
B
pode embargar rtcvamenfe,
alegando inexistencia da drvida, uma vez que se
trata de uma segunda penhora.

(3)

a falta de inimagio do executado C, referense a
penhora do imovel de B, gera nutdade dc processo
de execugio.

(C) se o executado B estver vivendo em uniao estivel,
a companhesra devera necessansamenSe ser intimada
da penhora do imovet.
(D) a ccmpanheira de B, com quern este w e em uniao
estavet, tem iegitimidade para cpor embargos de
tereeiro, com fundamento em excesso de execugio.
(E)

30.

se hew er opesigao de embargos do devedor peio
executado C. versandc pagamento da divsda, o
credor nao podera desistir da execugio sem o
consentmento do embargante.

Em relagao ao processo cautelar. previsto no Codigo de
Processo Civil.
(A) o prazo de 30 dias para a prcpositura da agio
pnncpal deve ser obedeadc em qualquer tapo de
roerfeca cautelar.
(B)

a agio cautelar. sendo acesscrta. neoessanamente
t o a de ser jutgada a n conjuntc com a agio
pnncpat

(C) nao tem cabimento a concessao de taninar. porque
esta e inerente apenas ao processo de
conhecimenio.
(D) a medida cautelar concedida lirrmarmense, se nao
executada no prazo de 30 dias, perde a eficacia.
mas n io impede que a agio principal seja Jtdgada
procederde.
(E)

os_ pressupcstcs de cabmento do sequestra sao
identcos aos do anresto. em retagao a bens imoveis.
MEC-DIR-02-PROVA®
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31. A e B. casados. movem acao contra C. pledeando a
paraiisagao da obra que esta sendo edificada por este
ultimo, sob o fundamento de que referida ccnstrugao
descbedece as normas tecmcas exigidas pela Prefeitura
e. tambem. peto fato de estar causando serins danos na
e s t a t e do imovel wzinho. em que os autores resident.
Durante a fase hstrutoria. os autores requerem a
realizacao de prova percial e testemunhal. Por seu tomo.
o tea pede o depoimento pessoai dos autores. Produsdas
as provas. o juiz, nao convencidc ainda do direito dos
autores, realiza a inspegao judicial p a n verifcar qual a
situacac real ocorrente, a fim de metier sotuoonar o
Irtigio. Nesse caso,
(A)

o juz pcderia realizar a vispegao judicial, independent
temente do requermeoto das partes.

(B)

o juiz podera juigar amprocedente o pedido, com
base apenas na prova testemunhal. deixanoo de
apreciar as demais provas.

Insirugoesi

As cues toes de niimeros 34 a 40 content duas
afirmagoes. Assnate, na folha de respostas,
(A) se as duas sao verdadeiras e a segunda justifsca a
primera.
(B) se as duas sao verdadeiras e a segunda nao justftca
a prmeira.
(C) se a prmeira e verdadeira e a segunda e falsa.
(D) se a prmeira e falsa e a segunda e verdadeira.
(E) se as duas sao fatsas.

34.

o arqutvamento do inquerito policial deve ser detemvnado
pelo membro do W.nsteno Publico.
35.

(C) existe teerarquia entre as provas requeridas petos
autores na formagao da corsvicgao do juiz.

recusamc&se os autores a prestar depoimento
pessoaS. nao fcam sujeitos a coofissao. uma vez
que taS especie de prova so se relacsona com o reu.

o campo de aftlicagao do mandado de seguranga definese por exctusao. cabendo smpetra-So quandb o direito
liquido e certo nfb for amparado per habeas corpus ou

habeas data.
36.

32. Em relagao aos recursos no processo penal.

(C|

o protesto por novo juri e os embargos infringentes,
no CorSgo de Processo Penal, sao recursos
exclusives do acusado, nao podendo ser interpostos
em favor da acusagao.
o roi de hipcleses de cafomento do re curso em
sentido estrrto do Codigo de Processo Penal nao e,
segundo orientagao dominante da jurisprudenca.
taxatrvc. acknitindo-se amplamente a analogia.

Q empregado tem direito a receber cumulativamente os
adcionais de insatubodade e de periculosidade, quando
trabalhar em ambiente insa-ubre e tambem perigoso
PORQUE

(A) as razees devem acompanhar a peticao de
interpossgao, tanto no Codigo de Processo Penal,
como na Lei dos Jtizados Especiais Cnminais.
(Bj

Para protecao de d-redo liquido e certo, vidado por
ilega&dade ou abuso de poder de auforidade publica. nem
sempre o mandado de seguranga sera o remerSo
constitucional cabwel
PORQUE

(D; c juiz pode exigir que a testemunha, residente em
outra comarca, comparega a sede do juizo, pois tem
c dever de colaborar com a Justiga.
(E)

0 Detegado de Poiicia nao pode arquivar inquerito police
PORQUE

os aditsonass de insalubridade e de periculosidade
integrant o patrimonio do empregado, nao mais podendo
cessar o seu pagamemto. ainda que cessados os efetos
dos ajertfes agressivos. sob pena de coniigurar-se
aiteragao contratual ilegal.
37.

Q banco pode garamir o pagamento de um cheque contra
eie sacado, avaizando-o
PORQUE
o avaSsta de um cheque se obriga sclidariamente com o
avalizado.

38.

(D) os embargos de dedaragao, confomie csposgao
expressa do CdcSgo de Processo Penal, suspendem
o prazo da apeiagao.

A kxsagao de tan imovel urbane entre uma pessoa fistca,
como locadora, e uma pessoa ;uridica, como Socataria, a
fim de que no imovel resida um de seus diretcnes, nao e
consxterada resdencial
PORQUE

(E)

cabe carta testemunhavet da decsao que denega a
apeiagao.

33. A representagao, nos crimes de agao penal pubSca
condicionada,
(A)

e irretratave), durante a inuestigagao criminal e
durante o processo ate a sentenga.

(B)

pode ser oterecida por qualquer pessoa do povo em
favor de ofendido crfao.

(C) deve ser cferecda ate sets meses apos o fato, sob
pena de decadenca.
(Dj

nlo v-ncula o Ministerio Pubtco que. assim. pode
denunciar jressoa diversa da apontaca na
representagao.

(E)

em caso de ofendido menor, cent idade entre IS e
21 anos, so pode ser oterecida pelo representante
legal.

a lei considers Sccagsfe para tempcrada aquela em que o
locataro for pessoa jirkSca e o imovel se destinar a
moradia de seus (Sretores.
39.

A Administragao Publica pode anular seus atos,
por motvo de ilegalidade, independentemente de
manifestagao do Poder Judidario
PORQUE
o poder de poiicia e prcpric da Administragao Publica
Federal, Estadual e Municipal.

40.

A FBosofia do Direito preccupa-se com o fundamento etioo
do ststema jurklco, com os prefciemas Idgcos do conceito
de Direrto e com a ooncretizagao dessas exigencies eBcas
e logicas na ordem social e histories do Direito Posdivo
PORQUE
a Filosofia do Direito implica compreender a experience
juridica na unidade de seus elementos etico, logicc. social
e hisiorico.
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4?.
IMPRESSES SOBRE A PROVA
As questfies abaixo vsam a ievantar sua opiniao sobre a
qualidade e a adequagao da prova que voce acabou de reatzar
e tambem sobre o seu desempenho na prova.
Assinale as altemativas correspondentes a sua opiniao e a
razio que explica o seu desempenho nos espagos prcprios
(parte inferior) da Folha de Respostas..
Agradecemos sua cclaboracao.

41.

(A) Sempre excessivas.
(B) Sempre suficentes.
(C) Suficientes na maioria das vezes.
(Dj Suficientes somente em algons cases.
(E) Sempre insuficseotes.
48.

Cktaioanodeconclusaodeste seu curso degraduagao?
(A) 2002.
(B) 2001.
(C) 2000.
m
18SB.
(E) Outro.

42.

Tctalmente adequada.

(B)

Medianamente adequada.

(C)

Pouco adequada.

(Ej

Desconhega os
ProvaoBOflQ.

oonteudos

Mfio facil.
FadL
Medn.
D'ificS.
Mutto DifTcil.

49.

cefinidos

para

o

Cams voce avalia a adequagao da prcva para verificar as
habiiidades quedeveriam ter side desenvotvidas durante o
curse, eonforme definido para o Prcvacw*2C02?
(A)

Plenamente adequada.

(Bj

Medianamente adequada.

Guanto a extensao, como voce considera a prova?

(C)

Pouoo adequada.

(A) Muito longa.
(B) Longa.
(C) Adequada.
(D) Gurta
(Ej Murto curia.

(D)

Totaimente madequada.

(E)

Desoonbego as
ProvioB0Q2.

Para voce, ccmo fci o tempo destinadc a resotugao da
prova?
(A)
(B)
(C)
(O)
(E)

45.

(A)

(D) Totaimente inadequaoa.

50.
44.

Como voce avala a adequacao da prova aos conteudos
definidos para o ProvaoSOO?, desse curso?

Qua! o gtau de dificutdade desta prova?
(A)
(B)
(C)
(O)
(E)

43.

C o m voce considera as informagces fcmecidas em cada
questao para a sua resctucao?

Excessrvo.
Pouco mais que suficiente.
Suficiente.
Guase suficiente.
tnsuScrente.

Antes das 14h30tnin.
Aproximadamente as 14h30rnin.
Entre 14h30mine 15h30min.
Entre 15h36min e 16h30man,
Entre 15h30mine 17h.

o

Com que tpo de problema voce se deparcu mats
freguenfemenfe ao responder a esta prova?
(A)

Descoobecimento do conteudo.

(Bj

Forma de abcrriagem do ccnteiido dferente daqueia
a que estou habituado.

(C) Fata de motivagao parafazera prova.
(O) Espago msufciente para responder as questoes.
(E)

A que horas voce corcluiu a prova?
(A)
(B)
(C)
<D)
(E)

habilidades defimdas para

St.

Nao tive quaSquer lipo de diiculdade para responder
a prova.

Como voce expticariao seu desempenho na prova?
(A)

Nao estudei durante o curso a maioria desses
conteudos.

«B} Estudei somente alguns desses conteudos durante o
curso. mas nao os aprendi bem.
45.

_

As questoes da prova apresentam enunciadcs dam s e
cbjetrvcs?
(A) Sim, todas apresentam.
<B) Sim, a maioria apresenta.
(C) Sim, mas apenas cerca de mefade apresenta.
(O) Nao, poucas apresentam.
(E) Nao, nenhuma apresenta.

(C)

Estudei a maioria desses conteudos ha muito tempo
ejaosesqueci.

(D)

Estudei muitos desses conteudos durante o curso,
mas rsem todos aprendi bem.

(E)

Estudei e conhego bem todos esses conteudos.
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SISTEMADEAVALIA^AO
DAEDUCA<"AOSUPERIOR
CADERNO
DE
QUESTOES

Instrugoes
1-VocA esl4 reoebendo o segunte matenat:
a)estecadem ocom oenuoaadodasque sides objetlvas. das que sides dlscurshras.ee
q uesties rela*V8s4ssuaslmpfessbestoijreapit>va,ass*mdistf!©ufdas:

<i k-.

Q uesties odsetrvas

1 a40

2a 8

50%

Q uesties dacursnras e
Rascurrx)

1a 5

9 a 11

50%

41 a 51

12

...

Impressfies sobre a prova

b) t Fotia de Respostas desfanada 4s respostas das questdes otjetrvas e de impresa&es
score a prova. O aesenvofvimento e as respostas das questies dsscursrvas deverlo ser
Is aos acaneta ester ogrSfica de tsrsta pretae dspostos m s espagos especsficados.
2- Ventque se e sis material este em ordem e se o seu m m e na Fotna d e R e^o stas e stt
correto. Caao con* Ano, notfeyje i/nedsatamentaa um dos ResponsAvets peiasaia.
3- ApbsacorrfefAnciadoseu ngm enaFoftade Respostas,vocAdeverSassnA-lomeapaga
prSpoo. ufflzando caneta esferogrAtca
de tmta preta, e imeiiatamente spds deverA
esf
opno, o numero
numer correspondents 4 suaprova
assnatar, tarrbAm no espapo9 prdpno.

i: “s;
it
:*-Vf
^ B S S
y£
*'t'- m m

IB !

EBni
--------..

:

j ; " *"
'iTilli

OU © .

Dewar de assnaiar o gabanio mspitca amiiagAo d a pade objeiva aa prova.
4- NaFoma de Respostas. a mamagAodas ietres, ooiresporwenies As suas respostas {apenas
uma rasposta par questAo), deve ser fe.-ta preemchendo todo o ahrAoSo a SApis preto
N°2 ou a cart eta esferogrAficademtapreta, com txmrago continuo edertso.
Exencfo:

A

8

C

D

>---- 1 **""'» r"*T- » shhp

E

■
•

'
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t wBrZdwBk
■P

~s

6- Tertnacuidadoooma FoJhadeRespostas, para nAo adcbrar, amassar ou maocnaf.
6- Esta prova A M m dusl, sendo vedadas quatquer comunecagAo e troca de material entre as
p r e n t e s , constStas a material wtnografwo, cadernos ou anotagbes de qjaVjuer espAoe,
ouufflzagAo decaicuiadora.
7- VocA pode tevar este Cade.™ de Questbes.
8- Ouanso termnar, entregue a um dos ResponsAvess peta sasaa Fctna de Respostas e assme
a Usta de Presenga. Cade esdarecer que raenhum graduando devecS retirer-se da sata
antes da deccmdos 90 (mwenta)m«raitasdomfcio 6a Exame.
08S.: Caso amda nAo o tenha fedo. entregue ao ResponsAvel peta sa'a as respostas ao
questiooSno-pesquraa e a s eventual ccrregbes dos seus da dm cadast-ass. Se nAo tsver
trapdo as respostas ao questionSno-pesqusa, vooA poderA envtS-tas dretamente A
OAESrlNEP(EspianadadosMMstArios,BccoL-AnexoII - Braslt>a.OF-CEP70047-900).
9-\bcA te ri 4 {quatno) noras pare responder As questies cqeUvas, dtscursrvas e de
impress6es sobre a prova,

s
m

w

m m r"1

ftvt*•/\ ”»-y'*wW
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Frame a um processo de cirie de evclucao lerrta, ha a
produgao de dentina reacona.’. que 's e apresenta
h.-stsogcaroente com os canaliculos dentinarics
(A)

irregulares, em menor numero e mere* rrateralizada.

(B)

irregufares, em max* numero e mais minerafzada.

<C) regulares.ernmenor numero e menos mineralizada.

2.

3.

(D)

regulares, em mator numero e mats mmerafizada.

|E)

irregulares. em nrnor numero e menos minerafeada.

(A)

Sim. porque o paciente d ew reaizar previamente
provas de coagsiagao sanguinea.

Paciente do sexo feminino. 17 anos de idade, apresenta
dficuicade na movimentaijao da lingua. O exame clinico
revela que na sua protrusao. ccorre desvio para a direita
O quadra sugere lesao do nemo

(B)

Nao. porque o procedimento odtontologico pode ser
realizado com o uso de anestesico local sem
vasooenstrstor.

(A)

hipoglosso do lado esquerdo.

(C) Nao. porque trata-se de quadra de Npertensao
arterial leve.

(B)

hipoglosso do lado direito.

(C)

glossofaringec do lado direito.

(0)

gksscfaringeo do lado esquerdo.

(E)

trigemio do lado direito.

Paciente do sexo femmoo, 30 anos de idade, queixa-se
de mal-estar geral, febre e dor intensa e espontanea na
face. O exame clinico demonstra aumento de volume
sensivel a palpagao na regiao apical do dense 25 e
infoadenite satelite. Feito o diagnostics de abcesso
persapscal agudo e sabendo-se que a pacsente e alergica a
penictSna. a esoolha medicamentosa recai em
(A)

davulanato de potassio ou amoxtoiltaa.

(B)

davulanato de potassio ou ampictaa.

•;C) clindamicina ou amoxidtina.

4.

5.

do sexo masculno. 40 anos de idade. durante
avaliagao geral em consulfa cdontoldgica de retina,
apresenta presses arterial sistolica de 190 e diastolica de
IMmmHg. Relata desconhecirnenio desta eendigao e
nao vem fazendo uso de qualquer medicagao. Este
quadra tndica a necessidade de postergar o tratamento?

|D)

eritromicina ou anptcilina.

(E)

eritromicina ou clindamicina

Padente adutffl. com dcenca periodontal. apresenta
fcofsas cam 6 mm de profundidade de sondagem. A
principal fcnte de sars mmerais para a formagao de ealculo
subgengivai proven
(A)

dos minerals preserves na saliva.

|8 )

do exudato riflamatorio e das secrecces salivates.

|C)

do exudato infiamatorio e do fluido gengsval.

|D)

das protenas liberadas petas bacterias.

m

das lectinas deteticas saivares.

Paciente do sexo masculine. 50 anos de idade. apresenta
quadra de tumefacac e dor na regiao da gianduta parctida
esquerda. Clinicameme, o osto principal da gianduia esta
htperemiado e a radicgrafa panoranica evidencia a
presenga de siatoiito. A dminuicao do fluxo salivar
ocastonada por esta condigae mpiica em <8minuigi© da
secregao
(A)

serosa que content mucin a.

(B)

mucosa que content mucina.

(C)

seromuoosa que oontem ptialina.

|D)

serosa que oontem ptialina.

•;E)

seromucosa que content mucsna.

(O) Nao, porque a invesbgacao das causas diretas da
hipertensao pode ser reallzada posteriormente.
(E)

Sim. porque a pressao arterial deve ser comrolada,
devioo ao risco de desenvolver acidente
cerebrovascular.

Sobre a endecatdfte bacteriana esta correto afirmar que
(A)

e uma inftcgao fiptoamente causada por
estaflooocos. que Mcialmente limita-se a superficae
das vatvas caediacas.

<;B> como conseqsiencias da xtfecgao, podera ocorrer
ecmprometirrienio do estado geral agravo do dano
valvar, ensbofia septica e morte.

(Cj sao mais vulneraveis a infecgao, em ordem
crescente de risco. a s proteses vahrares, as
vatvulopabas reumatcas e a s valvas cardiacas.
(D) seu diagnostic e dificf. pos geraimente o paciente
nao apresenta shtom as e 05 acbados dinioos sao
discrete*.
(E)

a bacteremia transitoria independe do contaac do
sangue com a mucosa bucai cont3minada por
badterias durante o procedimento odcotologico.

Oonsiderando a resposta m in e na patogenese da doenga
periodontal, as celutas que envohiem os antigeoos e
deixam a gengiva acraves dos vases M abcos sao
(A) os linfocitos T e os linfbeitos B.
(B)

as ceUas de Langerhans e os firrfodtos T.

(C) a s ceU as de Langerhans e os macrofagos.
(0) os polimctfcnucieares e os macrafagos.
(E)

os polimorfonudeares e os plasmocsfos.
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9.

Na Figura abaixo, obsenram-se dados reladvos ao
tevantamemo epidemiologico realizado em a n a n a s aos
12 anos de idade. matriculadas em esoclas publicas e
paivadas de um municipio brasileiro, no ano 2002. Foi
utilizado o trtdice CPOD (Organizagao Munc£a! da Saude,
1997) para detenronar a experiencia de carie.
Coinpo sigto percentaial do CPOO em criangas
de escolas publicas e prw adas

I
Iit
# 8-

I 22 I
SNJfelca

11. AJguns aspectos do comportamerrto do addeseente
podem ter im plicates sobre a saude. como a bulimia
nervosa. Esta 4 caracterizada por ingestao compulsiva e
ripixta de grande quantidace de aimentos, altemada com
comportarrventos para ewtar o ganho de peso, como
vomitar e usar laxantes e diurebeos. O ato de vomitar para
controSar peso proporciona 3 erosac dentiria. resultante
da perda de substarcia dentiria causada pe'a
regurgitagao de succ gastnco. O crurg an-dentista pxxte
ser o primeiro proissiortal da saude a suspeitar de bulimia,
devido a observa^ao de sinais de^ erosac decorrente de
um ambsente bucal cronicamente aoido. O m anep deste
paciente requer

Pfimla

(A) a abcrdagem de educaqao alirrentar e orientates
quanfo a Iwgiene bucal especiatmente em situajoes
de elevado consume de carboidratos, ^ e sua
referertcia a services de atencao primaria a saude.
que hcU atendimentc especializado.

[B C arado BBestaurado □ P t& m j

Fonle: Dados mpoiestcos

Corn base nos dados apresentados, e correta a aftrmasiva:
(A) As des^uaWades de aces 50 a bens essenciais,
come a educagao e renda. se expressam em termers
de saude-doenca bucal, com ma«or gravxdade de
carie em tndvisuos expostos a privagoes sociais.

(B)

(B) O componente do irtdice CPOD, predomenanSe em
criangas matriculadas em escolas prhradas. mostra
um menor acesso a tratamento cdontdogico
resiaurador. em ccmparagao a s criangas prawewentes
de escolas pubSeas.

(C) a obtenqao de sua confianca. gerandc um melhor
resultadc no tratamento odontologco e pcssibilrtando
sua reference para s e rv o s espedaizarfos com
abordagem multidiscipfrar. rKlundo pscoterapeutas.
metScos e nutrtcionistas.

(C; As discrepancies so d a s nao sao refletidas na
conditio de saude bucal da poputagao, u n a vez
que o indice CPOO apresenia valores muSo
prowmos. mostrando prevalences similares de
historsa de carie entre os dois grupos.

(D) o alivio da dor. por meso de pttMegao da dentiha
exposta. atuando como um coarfuvanbe do auxfeo
pscologioo, buscando elevar a auto-estima do
paciente e possb'S'tando sua contra-referencia a
services terciarios de saude.

(Di A historia presente da doenca carie entre as
criangas de escolas publicas e pmadas, demonstra
que a ausenda de mex&tas preventlvas e nctada em
ambos os grapes, sendo marcadamente mats forte
nas escolas pmadas.
(E) A presenga do componente “perdsdo" do brSee
CPOD enlre as criangas de escoas publicas nao
dencna o cariter social da carte, uma vez que o
acesso a asasbencia oecoiologica e escasso e feito
tardiamente. em estagio avancado da doenga.
10.

A quafefade de vida reflete o gtau em que um indyiduo
desfruta as possididades importantes de sua extstencia.
Um enfoqi»e ansropclogico scbre a relagao entre a
quafdade de vida e a sa m e bucal leva em considerate
(A) os bdees dintcos conheddos nao sao apropriados
para avaliagao de irrpactos socias deoorrentes das
coodigoes bucais. uma vez que tern carater dfcsotomioo.
<B) a auto-percepgao quanto a influenca de dentes
ausentes sobre aspectos funcionais. psicolpgiccs e
socias nao necessita ser avaliada em pacienies
parcialmente desdentados.
(C) o finite entre ocAisao aceitavel e inaceitavei e
influenoaco
por
padroes
estebcos
e
morfofuncrma-s, nio gjaroanco relagao ccm os
impactos pscologicos.
03)

(E)

a apScaqac de cuidados emergenciais e sua ccntrareferencla a servqos de atencao secundaria a
sau-de, possibilitarsdo a arvtemacao hospitatar ate sua
recuperaqao. com posterior atendimento cdcntologico.

(E)

12.

a habilidade na abontagem de desordens de
natureza psiccicgica. por meio de stam nese
apropriada, possfataandc sua contra-referencia para
servigos especializados de saude mental.

O conhecmento sobre os fatores de risco do cancer de
boca orenta que este deve ser procurado principaimente
nos indrviduos que apresentem exposicao a um ou mais
fatores. Sao considerados fatores de risco:
I . Sexo masculine, com idade superior a 40 anos.
II.

Tabagismo e etl-smo crcnicos.

III.

Desnutrigio ou imuncdepressao. associadas a ma
higiene bucal.

IV.

Proteses mal ajustadas. com irritacao crcnica da
mucosa bucal.

E stic ccrretas as ccflxigoes:

condiqces negativas no campo da saude bucal
como dor. limitagao foncional ou insaftsfagao
estetica afetam a vida social de um inrfvfcluo.

(A)

I e I I . apenas.

(B)

I e I I I . apenas.

mfluencsas pcsilivas das ccndigoes bucais sobre a
capaodade de um individuo para suas ativicades
tRarias, resultam — aumento
-------------------~*----do absenteismo
^ ---escoiar.

(C) I I e I I I . apenas.
(D) 1 .1 1 e I I I . apenas.
|E)

I . I I , I l l e IV.
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13. Paciente tem queixa de dor _e arrSencia na lingua.
Clinicamente obsetva-se a lingua com colcraijao
avermehada e atrofia das papilas. Nota-se tambem a
presenja de Sssuras e rachsduras nos labios, mais
acentuadas nos cantos da boca. Geralmente, este quadro
caraeleriza m an ifesto es ixjcais asscciadas a deficiencta
de wtarrviia
(A)

B

(B)

K

(C)

C

IT.

(A)
(B)
(C)
<D)
(Ej

(D) A
(E)

D

No pianejamento de uma prdiese total inferior de um
paciente que possui mandibula fina e atrdfea. veriftcou-se
a necessidade de exodontia do unico eiemento dentirio
presente (35), que se encontra htgde. Com o objetrvo de
diminuir o risco de tratura da mandibuia, a osteotomia. se
necessaria. e a avutsao deste dente devem ser realizadas,
respecdvamente, com uso de

IS.

14. Paciente do sexo masculine. 14 anos de idade. apresenta
clinicamente ausencia do dente 43. 0 exame radiografico
penapical demorvstra impadagao do dente por massa
radopaca de forma neguiar, com cerca de ID mm de
extensao. crcundada por uma estreita faixa radiolucida.
com margem bem delineada e cortkal detgada. O
conseudo radiopaco e heterageneo, apresentando
formajoes rudfmentaies semelhantes a denies. 0
siagnosico e

ostedtomo e elevadores.
cinzeise elevadores.
csnzeis e forceps.
brocas e elevadores.
brocas e forceps.

Paciente do sexo masculino. 52 anos de idade. quesxa-se
de lesao no latxo Werior. Relata tambem, o habito de
suc^ao do labio atraves de um diastema existerrte entre os
dentes 42 e 43. No exame dtnico observa-se lesao
pedtculada. com 5 mm de dtametro, firme a palpapao, de
coloracao normal e indcior. O tipo de bidpsia indicada para
este caso e a sclucao fixadora, em que a amostra devera
ser enviada para exame anatomo-paiologico. sao,
respectivamente:
(A) Exosfonafc formol a 10% em volume 10 vezes
superior ao tamanho da pe$a.

{A} osteoma central.
(8)

odontoma complexo.

(B)

Indsorsa:; formol a 10% em volume 10 vezes
superior ao tamanho da pega.

(C)

Excisjana?; formed a 25% em volume 2 vezes
superior ao tamanho da peja.

(D)

Incisfonat; formol a 25% em volume 2 vezes
superior ao tamanho da peja.

(E)

Exciscnar formol a 10% em volume 2 vezes
superior ao tamanho da pe^a.

(C) dente supranumeririo.
(O)

odontoma ccmposto.

{£)

osteoma periferico.

15. Sao causadas peto virus do papiloma humano (HPV) as
seguintes doenjas bucais:
(A)

papiloma escamoso. verruga vulgar e hiperpasia
papilar.
18.

(B )

papiloma escamoso, verruga vulgar e condilcma
acuminade.

{€)

cortdiloma acumirvado. conds!oma piano e papiloma
escamoso.

(0)

verruga vulgar, condiloma acuminado e hiperplasia
papilar.

{£)

hiperplasia papilar. condiloma piano e verruga

vulgar

Paciente do sexo femimno. 47 anos de idade. apresenta
bcteas periodontais de 4 mm de profundidade na regiao
antero-superier, com presen$a de calcufo supra e
subgenghrat. Sendo a paciente portadora de dentes com
coma clinica tonga e &tha do sorriso aSa, o tratamento
indicado e a raspagem e alisamento radicular. Este
prccedimento results em
(A)

regenerate periodontal

(B)

inseifao de tecido conjuntvo.

(C) epiteto juneona longo.
(O) novo cements e igamento periodontal.

16. Paciente do sexo feminine, 25 anos de sdade. apresenta
crescimento do tecido gengiva! na regiao dos denies 34 e
35. sends que este ultimo esta ausente e o dente 34
apresenta restauracao insafefajoria de d a sse V. A lesac e
assmcmatica. compressive! e de base sessil. con
iamanho apraximado de 10 mm. Sua superficie e Bsa, de
coloracao avemtetiada e o exame racfecgrafico exibe uma
imagem radiolucida, em forma de tapa, na crista
desdentada do rebordo alveolar. A hipotese diagrwstica e

(E)
26.

novo ligamenlo penodcrrial.

Paciente do sexo mascuSno, 33 anos de idade. necessita
de aumento de coroa cihica do dente 45. com fnaSdade
protetica. Sabendo-se que este dense possui 3.0 mm de
mucosa oeratinizada e que o temnho do prepare esta
a 1.5 mm da crista 6ssea, o procedmento cirurgioo
indicado e

i'A)

granuloma periferico de celulas gigantes.

(A} retaho reposreionado coronariameme.

(8)

granuloma central de celulas gigantes.

<B> gengivedcmia com bisei intemo.

■C) granuloma picgenico.

(C) enxerto gengval Ivre de mucosa oeralinizada.

(0)

hiperptasia fforosa.

(D) retaSto reposcionado apcalmente.

|E)

cartinoma de celulas escamosas.

(E)

gengivectcmia com biset extemo.
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21.

Paciente do sexo masculine, 48 anos de idade, apresenta
no dente 23 lesao cariosa de praftindidade media, na
regiao vestbulo-cervcal. com margem gengival local szada
em dendraa. Por se tratar de area estedca, optou-se por
m m restauracao mista de resina composts, utiSzando
como forramento o cimerno de ionomens de vidro. Dtanle
desta siluagao, este cmento e mdicado por apresentar
(A)

23.

coefeiente de expansao termtaa semelhante ao da
resina composts, bminuindo a inBlragao marginal.

(A) tecnica incremental; utilizagao de cunha refectva:
6po de resina; camadas oMiquas e em grande
voiume do material; pdimerizagao inicial rapida.

IB) coeliciente de expansao termica semelhante ao da
estrutura dentaria. methorando o vedamento margnal.

{B} tecnica de insergao em bloco unico; fatcr C de
coctfiguracao cavitaria: camada horizontal; tipc de
resina; pomterizagao initial lenta ou gradual.

(C)

(C)

resistenoa mecantca maior que o cimenlo de
hidraxido de cicio. evtando frahiras marginals.

(D) exceleme compatibilidade botogca, aumentando a
resisiencia da estrutura centaria.

(E)

22.

Paciente do sexo feminine, 19 anos de idade, apresenta
no dente 14 restauragao de amaigama insafcsfatcria.
Durante a remccao da" mesma e da lesao cariosa, o
prepare cavtario invadiu a face vestfcute-mesa*. exginoo
uma restauragao essetica. Per se tratar de uma cavidade
considerada pequena, utilizou-se a resina ccmposta
fotopoimerizavel como material restaurador. Os itens a
serem_ observados pelo cvurgao-dentista durante a
insergao e poimerizagao deste material, para rninmizar
sua contragao de polimertzagao devem ser;

(D) tecnica incremental; tator C de confguracao
cavitaria; camadas horizontals e em pequeno
volume de material: pdimerizagao inicial lenta ou
gradual.

Bxeragao e absorgao de fluor. impedindo carie
primaria e manchamerto cervical da resina ccmposta.

Paciente do sexo masculino, 37 anos de idade. procure
aterdimento odcntolog'cc com fratura horizcrUal da cocoa,
no terco cervicaf do dente 21, sem invasao das disiancsas
bblogicas. O paciente recuperou o fragrrvento. que se
enccntra hidrafedo, perfeitamente adaptado ao
remanescente denfarso e sem alteragao de ccr. Q exame
radiografico demonstra que o dente apresenta tratamemo
endodonfco sassfatcrio. ausencsa de fraturas radiculares
e ccmpriraenso de 21 mm. O fratamento indicado para o
derate em quests© e:

(E) tecnica incremental; fatcr C de conbguragio
cavitaria; camadas obliguas e em pequeno volume
de material; pol merizagao inicial lenta ou gradual.
24.

Paciente do sexo masculino. 12 anos de idade.
apresentou extensa lesao de carie primaria na face oclusai
do dente 37. O exame radiografico demonstrcu apices
radaculares ncomptetos, sem magem de lesao penapcal
Durante o prepare eavitario, ccorre exposiyao pulpar. com
sangramento abundante, vermeho daro e obsenra-se
tecido can ado remanescente na cavdade. A area de
exposigic aumenta apos a remogac do tecido comprcmetkb.
o saqgramentQ se apresenta mais vivo e a polpa. ocm
caossstendarxxmd-Gtratarrtento imtcadoe;
(A)

(A)

(B)

desobturagao de 2/3 do remanescente, dmentacao
de pino pre-fabricado e eonfecgao de faceta
laminada de porce’ana.

desobtwagao de 1/3 do remanescente. dmentagio
de rsuclec metaSco fundido e cclagem do fragrremo
com resina ccmposta.

(C) desobturaqao de 213 do remanescente. dmentacao
de pino pre-fabricado e colagem do fragmanto com
resina compcsta.

|D|

utilizagao de pino imra-dentrtano, mascaramento do
pino com resina opaca e colagem do fragmento com
resina composts.

tecnica de insergao em bloco unico; utfeagao de
ewiha reflecliva; empregar bases na cawdade e
pequeno volume de material; pdimerizagao inicial
rapida.

25.

biopulpectcmia.

(B)

pulpotomia.

(C)

curetagem pulpar.

(0)

protegao pulpar direta.

(E)

protegao pulpar indireta.

Dentre_ os procedimentos dirrcos para diagnostics
endodontic©, o teste de pcrcussao vertical e rrvuto util e
(A)

apresenta resposta tipicamente negatva em caso de
infiamagao periapical.

(8)

fornece vtscagao sobre a integridade do tecido
pulpar.

(C)

deve ser reaizado de maneva secuerKial, a fim de
orientar o paciente.

(D) pode revelar se existe mftamagao no (gamento
periodontal apical.
(E)

utilizagao de pino intra-dentnario. mascaramento do
pino com resana opaca e restauragao direta com
resina composts.

i E!

e mencs dclcrcso ao paoente quando reaftzado com
o cabo do espeho do que con pressao digital.
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26. Na confeccao de pnbtese total para pacientes desdentados
totais (superior e inferior) e necessario reproduzir o
espaco fureticnal Irvre. Este espago quando diminuido ou
aumentado. provoca, respectivameme,

22.

{A} o cansago dos muscutos da masbgagao e pronuncia
sibilante.
(8)

(A)

aplicagoes semanais de fluor-gel com moldesra.

(B)

bochechos semanais com solugao de NaF a 0,5%.

pronuncia sibilante e atteragao estetea.

(C) a atuagac conjunta dos muscutos da face e
pronuncia aguda.
(0)

Crianga do sexo feminine, 7 anos de idade. com baaca
atrvidade de carie e higiene bucal poucc sabsfaforia,
reside em municipio ende a agua de abastoxntnto e
fluoretada ha peto menos 6 anos. O uso tcpico do iuor
deve ser reaiizacto par meio de

(C) escovagao com dentifneios fiucretados.

equilibrto entre os muscutos da face e pronuncia

grave.
IE) pronuncia sibilante e cansago dos muscutos da
masbgagac.
36.
27. Paciente do sexo femnmo, 54 anos de idade. to n a
condigaa de suas arcadas dentarias represen tada no
oagrama aba-xo.

4567

76543
7654321

1234567

A cecisao de fratamento to tcmada esi conjunto com a
paciente. optando-se pela confecgac de uma prbtese
partial removrue). No planejaroento da mesma. os dentes
cue receberao reteraores diretcs e irxSrelos sac.
respectivamente:
(A) 13 e 24; 16 e 28.

(0)

bochechos diaries com solugao de NaF a 0.2%.

(E)

aplicagao de r a r i z tluoretaoo.

Crianga do sexo feminmo, 8 anos de idade, apresenta o
esmatte dos ineisivcs centra is permanentes superores.
interiores e primeiros rcrafares permanentes com uma finha
horizontal, oontinua e irregular, com tossetas e alguns
penws de carie primaria com cavBagao, na regiao do fergo
medio da ccroa dentaria. Na anamnese, a mae relata que
a pactenre to accmetida por pneumonia grave acs 6
meses de idade. O provavel diagnostic e fratamento sao:
(A)

hipoplasa de esmafte e rocroabrasao.

(B)

ametoglnese imperfeita e restauragao com resina
ccmposta.

(C)

ametogerese jmperfefa e coroa ce policartonaio.

(D) hipoplasa de esmafle e restauragao com resna
ccmposta.

{B) 13 e 24; 16.17.28 e 27.
(C) 13.14.24 e 25; 18.28.

(Ei

hipoplasa de esmafte e remmeraBzagio.

(D) 18.17.26 e 27; 14.25.
{£) 16.17.26 e 27:13 e 24.
26.

O dente 10 de urn paceme adulto to preparado para
receber uma restauragao indireta. O maferial de
moldagem escolhido to a silicona de adigao, e a tecnica
de moldagem a que emprega os materials de consistencia
muito pesada e fluida, separadamente. Nesta tecnica.
sndica-se a insergao do fo retrator e sua remogao.
respectivamente:

31.

Crianga do sexo masculino, 10 ancs de idade, sofreu
avulsao do dente 11 durante uma sueda. Imediatamente
apes o actdente, a mae levou a crianga ao consultorio
cdcntolbgicc. tracendc o dente conservado em recipients
com 'e-te. No exame cfinico e radiografico nao to
constatada feature da tabua cssea vestibular ou do
refaordo alveolar. O reimplante do dente deve ser realizado
dvnccntengao

(A) antes do materia! muitc pesado; junto ccm o material
fluido.

(A) rigida. per 90 a 120 d as.

<8)

fB)

antes do material muito p-esadc; antes do material
fluido.

(C) antes do materia! muitc pesadcc jmto com o material
muito pesado.
(0)

depcis do material muito pesado; junto com o
material fluido-

semi-rigda. por 60 a 80 d as.

(C) fiexreet, por 7 a 14 dias.
(D) rijpda. per 10 a 14 <6as.

{£} depcis do material mo4o pesado; antes do material

Ikikto.

(E) ftexivel, por 80 a 120 dias.
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32. Crianga do sexo femrano, 10 arsos de idade, apresenta
linha media noimal e apenas os denies 18 e 46 com
mordida cmzada, dasstficada como dentoalveolar. Para o
trataraento desta ma odusao recomenca-se:
(A)

placa expanscra palafena.

(B)

area soldado em W.

35.

{€} aparerio palatno removwel.

33.

(O)

eiistcos cruzados.

(E)

arco paatino do tp c quadri-helice.

A flucrose dental resultante da ingesiao de floor durante o
desenvolvimentc do dente, depende da dose a que a
crianca 4 submetida. Levaodo em considerajao uma dose
limiar entre 0,05 mg de F/dia.'kg e 8,07 mg de F/diaffcg de
peso corporal como adequada para propordonar os
beneftcics do floor coratomtante ao menor risco de
fluorose, deve-se
(A)

ulilizar perpena quantidade de dentilricio, reduaindo
a ingesiao de floor por criangas.

(B)

indscar dentifrieio contendo 1008 ppm de fluor
insoluvei para crianfas ate 30 roeses de dade.

(C!

reduzir a concentracao otima de fluor na agua de
abastecimeoto para 3.0 ppm.

(B)

algumas fecnicas de escovacao dental mostram-se
supersores a outras, em detemiinadas superficies
denta s. contudo a efcacsa de 100% na remocao da
placa bacteriana apenas e obtida entre pacentes
com Mo nivel de instrufac.

(B)

a escovacao utilizando a escova unitufo deve ser
indbada para areas de difbi acesso para a escova
ccmum, como regices de bifurcajao. lesoes de furca
e superficies Irvguais com margens regu ares.

(C)

a necessidade de remover placa eidstente na
entrada e no interior do subc gengival e suprida pda
angulacao do cabo da escova era 45 graus com o
longo eixo do dente. com movxnentos da esccva
para frente e para tras.

(E)

ampliar o consume simutiineo de dcis ou mass
veiculos fiucretados sstemicos.

34. Considerando cs reewses existentes na rede de services
basicos de saude bucal no Brasil, pode-se desenvdver um
programa para o ccntrote do cancer de boca. pricrizando:
(A)

(A)

(D) o acesso a placa bacteriana interproxima: awmenta
inversamente a maior dureza das cendas, a
utilizagao da escova em V, ao uso da tecnica vertical
e ao aumento da pressao de escovajao.

ID) adotar a tecnica longitudinal de colocacao de
dentifrice na escova.
(E)

A perspeethra de saude integral do individuo tem levado a
rea&zajio de estudos dos eventuais efeitsos que as
condipoes bucais podem ter sobre condipoes sstemicas.
A doenpa cardiovascular aterosderotica tern sido
associada a presenpa de ooervpa periodontal, ent
indviquos adultcs. Prcdutos bacteriancs provenientes das
bolsas pericdcntais podem entrarra eirculajao sangu’n ea
e promover uma resposta imfiamatoria sistemica.
favcrecendo o desenwdvimento do processc de
alerosclerose. Tendo por objethro a prevenclo da doenpa
periodontal, e correto afamar que

remopao de esoes oomo hipoplasjas. leucopasias,
leucoedemas e fatores irritatiuos cronicos.

educaj&j em saside, com criemacoes sobre
mudancas de habitos de vida que e x te rn os
ireSviduos a fatores de risco.

(C) oM fllapo ao autorexame da boca, com ofejetivo de
detedar anorma&fades na mucosa^ jugal _que
represented risco para a marsupializafio da lesao.

36.

a escovajao dental, ndepenrientemente da tecnica
adotada, apos orientagao e motivajao do paciente.
diminui os indices de placa bacteriana e melbora a
condcao gengival.

Habitos saudaveis sao estabelecidcs em idade precoce. o
que ressalta a impcrtancta de programas de atengao a
saude matemo-jnfanSi e praticas educativas drecionadas
a gestantes e maes de criangas com baixa idade. A saude
bucal ce bebls requer a ’guns cuidados, como
(A)

a limpeza da boca antes da erupjac dos primeinos
denies, tomando o campo mais Smpo e
acostumando a crianga a manputafac de sua bcca.

(B) o tratameffio preventvo caseiro, induindo a remojao
da placa por meics quimicos. como a dorexidina.
para a crianca de medio risco a carie.
(C) o estimulo ao aleit^nento matemo. eevando_a
possibilidade de aquisicao de hafcrtos de sueeao nao
nutritiva pela crianca.

(D> reaizajao costumeira de biopsias para prevenir a
maligmzajao de condicoes preextsterdes, oomo
liquen psano e candidiase riperptasica crdneca.

(D) o desestimuki ao uso da mamadetra ncrtuma, uma
vez que, a node, h i reducao da saliva^ao e aumento
do reflexo de deg-uticao.

(E)

(E)

exame sistemitico da boca e deteccao de lesoes
suspe-tas. especiaknente em i tn r n t o s com
histooco de exposipao solar intermitente.

a exposi^ao ao fluor sistemioo, ulilizando
diariameme fliior-fosfato acdulado a concentracao
de 1.23%.

MEC-ODONT-82 - PROVA 3
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37.

0 cimrgiso-dentista. em seu exercico prcfissional pode se
deparar com padenses portadcres de algumas dcenqas.
como dengue, hanseniase e tuberculose que sao cbjeto
de notificacao cempulsoria em todo o territccao nacicnalSegundo a leg sla ck em vigor.
(A)

39.

(oda epidemia e ou3lquer endemia, independent* de
constar na lista de dcencas de notifcacao
compulsoria, devem ser notificadas a Secretaria
Mtmcipai ou Estadual de Saude.
qs gestures estaduass e municrpas do Sistema
Unico de Saude nao pcderac rtduir oulras doenpas
no eSenco de doencas de notfica^ao compulsoria.
segundo o quadra epdemtologico local

<C) todo surio ou epidemia, independent de cortstar na
lista de doencas de ncnificacao compufsoria. deve
ser notBcado a Secretaria Municipal ou Estadual de
Saude.
<D)

(£)

36.

qs gestores estaduass e municipas
Ctnico de Saude poderao exeluir
compcnentes do etenco nadonai de
nctitcaipo ccmpulscria. segundo
epidermoldgica local.

(AJ

IB)

(C)

favorecer a redupao de desigusidades scciais no
acesso ao fluor, compensando a limitacao decorrerete
da destguafdade do poder aquisitwo da pcpulapac.

estimular a dimireipao das dscrepaodas scciais, de
forma a ampliar o consume de fluor topico na forma
de bochechos, gel de fluor e sat fluoretado.

(OJ favorecer a ampla^ao das rv-qudases sociais, uma
vez que toma opcional o consumo de fluor sistemico
por meio de leiie fluoretado e comprimidos de fluor.

©

8

estabelecer a reduqao de desigualdades sociais, por
meio de politicas pubicas que ampfem o acesso a
fratamento odontclcg-co de qua Idade satsfatoria.

o encamnriamento efetivo, reduzindo o concerto de
re so lu te de um probiema a c&nensao clinica,
ccnfcrme a gravidade e ccmp‘*xscace do dagnosticc.
com afiwdades de prevenpao e educacao em saude.

m

o atencmento excludente e seletrvc. voltado para
toda a populajao. que pemrvte gradartivamente a
reorganizarjac da demanda sob principles
epiderrvcucgcos.

<D> a satisfacao do usuario-cidadao. na sua (fimensao
indivdua e subjetiva. por meio da atenpao resckdiva
a sua queixa principal pricrizando os quadras
agudcs, seguinido posteriormente os quadras
CfQffc?C05.

apenas os surtos epidermcos com caracterkticas de
pandemia, independents de cons tar na lista de
dcenpas de notificacao compulsoria. devem ser
notificados a Secretaria Municipal ou Estaduai de
Saude.

estabelecer a ampliacao das iniquidades scciais,
promovendo o acesso a medidas preventivas e
educativas em saude bucal, em sodas as faixas
elarias.

m

(C) o nespertc a crdem de chegada. idenificando o real
motive da pracuia, por meio de dialogs e avaliapao
da situacao bucal, desconsiderando a s prioridades
indivduais frente a capaedade de oferta de
atendimentD.

do Sistema
as doenpas
doencas de
a reafidade

A flucretapac das aguas de abastedmento pubSco
constiftj. um compromisso etioo frerrte_ ao quadra
epedemfologioo de carie no Brasil, em decorrencia de

Considerando que a dor de origem dental e revestida de
aspectos psiquiccs e sociais e que o atend imento de
ungencia ao paciente requer ampla obsmrafao a questoes
eticas, a operacionalidade do pronjo-aterximento deve
contemplar alguns aspectos. entre os quais.

<E) o desest'tmulc ao retomo repetido do usuario, em
diferentes momentos. com queixa de sintomas
dolorasos, caracterizando a necessidade de eiabcrar
um prontuario que contenha sua historia clinica.
40.

Ma pratica occrrtologica, o risco de 'mfeccao pelo HIV
deoorrente ce acderries de trabaho envovendo a
exposicao a sangue e fluidos organiccs e estimado em
0,3%. Frente a um acidente perfuro-ccrtante, durante o
pracedimento cnirgcc. e reosmendado ao crutgaodentista
(A) a (mpeza mecanica da ferkta com agua abundante e
sabio, ben como o estancamenfo imediato do
sangramento.

P)

o accmp3nhanento dinico e sorologco por 12 ra se s ,
com ata, se a soroiogia permanecer negafcra per 3
meses.

(C)

a indicacao do uso de anti-retravirai5i>pela ecu-pe de
saude bucal. para prevenir a nfec^ao e a viragem
scrdcgrca.

m

a descontaminacao do local ou da ferida com
soktgao a base de hipodorito. visando a amissepsia
da peie ou mucosas.

P)

inidar a cumioprofiaxia. idealmerde dentra das duas
primejras hcras apes o acidente, podendo ser
intenrompida quanCo houver indicaqao.
MEG-0DONT-02 - PROVA ffi
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2* PARTE

Questao 1
MAS, sexo femWno. 30 anos de idade. queixa-se de episcdics freqiientes de multptas alias, com dor insuportivel que a
leva a perda de apet'e, difculdade para se almentar e para realizar a hagene bucaL Confirmado clinicamente o dsagnosbco de
estomaiite aftosa recorrente e sabervbc-se que a paciente nao apresenta doenja sistemica, cpiou-se p e p uso de antiMamatorio
esieroide topic© em orabase. no intuito de mininwzar o s sintomas. FVescreva no receiuario abaixo a raetfeafao indicada (nome
penerioofaomepciart.
(26 pontos)

Or. BsmGrade
CftO-RI MOO
CKUMfcO-DEKTISW

o
o

o

<b
Y

Rita 1113,713
CEP: 55S55-444 - Porto Bra*® - Rl Tel: f»| 99M999
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Questao 2
Paciente do sexo masculino. 3? anos de idade. procura fratamento odontologico queixando-se de dor e indiafD entre os
dentes 14 e 15. alem de grande acumulo de residuo alimervtar e sangramerrto nesta regiao.. Considere essas mformaqoes e a

a. Qua! a causa deste quadra dinico?
b. Descreva sucintamente o procedimento oonservador para sducionar o problema.
(26 pontos)

Questao 3
Pacsente do sexo feminine. 34 anos de idade. refere que a estetica dos seus dentes anteriores esta insatisfatoria. No exame
dinioo e rad?cgrafico. observcu-se ausenda de compromebmento periodontal e
-

dentes 11 e 21 higidos, sem alteracao de oof ou forma e c astema de 2 mm entre os mesraosr

-

dente 22 com escureeimenfo acentuaco da coma dentaria. sem a presenca de restaurajoes na face vestibular e fratamento
endodontico sa'isfatdrie;

-

dente 12 sem altera^ao de cor. restaurafaa de classe IV na face mesial insatisfatcna, com pcnto de contato e comprimento
mesib-tfistaf 2 mm mencr que o 22;

-

dentes 13 e 23 higidos. sem a Ite ra te de forma, mas com cdorajao bem mais escura que os dem as dentes htgptfos.

Elabore o piano de fratamento para o caso acima. recuperando a harmcnia estetica.
(20 pontos]

10
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Questiio 4
Paciente (to sexo feminino, 4 anos de idade. sem oemprometimeMta sisiemco, apresenta in d ic a te de extra^ac do dente 74. No
exame climco observou-se extensa destrtKjao coronaria por carie sem comprcmetmentc da regiao de t e a . O exame radografico
demonstrou o pre-molar sucessor akrjado entre as raizes do dente deciduo. cuja rizaltse enccntra-se em estagio racial. O le a
5equencia para a reaizafao deste procedimerrto cinirgioo.
(20 pontos)

Questao 5
A ftgura abateo mosira a informaijao eptdemtologica disponivet sobre a saude bucal em um rmmto^xo brasileiro de medto
porte. Visando a indusao das 3906$ de saude bucal no Programs de Saude da Famsisa, elabore o diagnostco e o piano de a^oes
para a popula^ao do munlcipio.
IndioeCPOO aos 12 anos de
idade no perkxto 1970-2000

12
9

Q
8o 6
3

1970

1963

1986

1996

2000

Forxe: Dados WporetKos
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47.
IMPRESS&ES SOBRE A PROVA
As questoes abaixo visam a ievantar sua opiniao sobre a
qualidade e a acequajao da prova que voce acabcu de reaSzar
e tambem sobre o seu desempenho na prova.
Assinaie as altematrvas corresporvdentes a sua opiniao e a
razao que explica o seu desempenho nos espa$os preprics
{parte Wenor) da Folha de Respostas.
Agradecemos sua cdaborafao.

41.

Como voce considers as infcrma$oes fomecidas em cada
questao para a sua resciujao?
(A) Sempre excessivas.
(B) Sempre suficerstes.
(C) Suficientes na maiona das vezes.
(D) Sufscientes somente em atgurts casos
(E) Sempre insufidentes.

43.

Como voce avaia a adequacao da pneva aos ccoteudos
deM dos para o Provac('200I, desse curso?

Quai o arvo de conciusao deste seu corse de gradua^ao?

{A} Tetalmente adequada.

{A) 2002.
(B) 2001.
(C) 2000.
(D) 1988.
(E) Outro.

(B)

(C) Pouco adequada.
(D) Totalmente nadequada.
(E)

42.

Quai o grau de dficuldade desta prova?
{A!
(B)
(C)
{D)
(E)

43.

Meio facil.
Facti.
MecBo.
DificilM o Dtfidl.

48.

Desconheeo os
Provaof2002.

conteuccs

(A)

Plenamente adequada.

(B)

Medianamente adequada.

(C) Pouco adequada.

(A) HWo tonga.
(B) Longa.
(C) Adequada.
(D) Curta.
{£) SAilo curta.

(D) Totalmente inadequada.
(E)

Para voce, como ioi o tempo destinadc a resolucac da
prova?
(A) Excess!vo.
(8) Pouco mais que suficiente.
(C) Sufidenle.
(D) CSuase sufcierrte
{£) tnsufidente.

definidos

para

o

Como voce avalia a adequacao da prova para verificar as
habilidades que deveram ter sido desen volvidas durante o
curso, oonforme deinido para o Prcvaor2G02?

Quanto a extensao, como voce ccnsidera a prova?

50.
44.

Medianamente adequada.

Desconheco as
ProvieCOta.

babitidades def.recas para o

Com que tpo de problema voce se deparcu mats
ireguenfemenfe ao responder a esta prova?
(A)

Desccnheciroemo do conteudo.

iB)

Forma de abordagem do conteudo d.ferente daqueia
a (are estou habiluado.

(C)

Fata de motivajao para fazer a prova.

(D) Espafo snsuhciente para responder as questoes.
45.

A que boras voce conduiu a prova?
(A)

(8)
(C)
(D)
(E)

46.

_

Antes das 14h30min.
Apn»dmadamente a s 14h30rnin.
Entre I4h30mine15h30min.
Entre 15h30min e 18h30min_
Entre 1€h3Cmin e 17h.

As questoes da prova apresentam erainctados dam s e
cbjetivcs?
(A)
(B)
,'C)
P)
(£)

Sim. todas apresentam.
Sim, a mabria apresenta.
Sim, mas apenas cerca de metade apresenta.
Nao, poucas apresentam.
Nao, nenhuma apresenta.

<E) Nao live quaSquer tipo de difeuldade para responder
a prova.
St.

Come vcce expiicaria o seu desempenho na prova?
(A) Nao estudei durante o curso a maicria desses
conteudos.
(B;

Estudei somente aiguns desses conteudos durante o
curso. mas nao os aprendi bem.

(C)

Estudei a masoria desses conteudos ha muito tempo
e ja o s esqutd.

(D)

Estudei muitcs desses conteudos durante o curso.
mas item todos aprendi bem.

<E|

Estudei e cooheoo bem todos esses conteudos.
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SISTEMADEAVALIAgAO
DAEDUCACAOSUPERIOR
CADERNO
DE
QUESTOES

Instrugoes
1-'Vocd esta recebendo o seguinte material:
a) este cademo oomo erwrsdadodas guestfes ot^etivas,dasquestdes discurstvas.e das
questfies relaivas & ssuaslntpressbe*sobrea prova, asssndstnbufdas:
'•

‘S S S S t^

•• • •

-

. r r a

Quest&esob|etivas

1 a 40

"
2 a 10

QuestOes dscuravas e
Rascunho

1 a 10

11 a l S

60%

Impressdes sotxe a prova

41 a 51

16

...

4<m

b) 1 Foha de Respostas destmada&s respostas dasquest6esob?et<vasedeimpressdes aobre
a prova. O desenvoMmento e as respostas das qosstdes dsaursivas S s w S o s e f feitos a .
canetaesferografca de M a pretae dispasios nos espajos espeoScados .
2- Ventque s e e ste material estS em ordem e se o seu name na F o ra de Respostas esta
aw eto. Caso contario, r» » c sje m eefatam ertea um dka Responsavees petasata.
3- A pdsaccurfeftacsadoseunom enaFotiade Respostas,voc6devetd m m A 4 om eqpajo
pr6pr», utlrzando caraeta esferograica de tetta preta, e (roedatamente ap6s deveeS
aasnatar, tarribdm no espapo prdprio, o mimera correspondents a suaprova
Oesxar de assnatar o gabanto imptica anusagHo d a parte objeiva da prova.

.

4- Na Foeva de Respostas. a marcapAo das tetras correspondentes As respostasassvw adas
por voeS para as questdas objetivas {apenas uma respo Aa por qjestdo). deve aer ferta
preenrftendo todo o atvdolp a tapis preto rA2 ou a caneta esJeragrafca de iMp preta, com
umtra$o oontfnuoe demo.
B

Exempfo:

C

0

5 - Terma ouidado som a Fo h a d e Respostas. para n to a d o b w , amassar ou mamcto-.
B- Esta prova d iM m faal, sendovedadas quatgjer c o m u n c a ^ o e troca de material entre os
preserves, constAasa matariaibfciogHlfiao.cadernas ouanotajdeadB quakjuerespdcie,
ouutteaodo decaicutadcra.
7- Quando tend raw, eotregoe a wn dos Respcmsdveis pela sa'aa Fofea de Respostas e asane
a lis ts de Presenfa, Cafee escSarecer que nertium graduando deverd retsrar-se da aata
antes de decomdas 90{noveritaSrranoi»sdomfcjQ da Exame.
8-Voed pode Sevw este Cademo de O iestdra.
OBS.: Caso ainda nio o tenha ferta, entrague ao ReaponaSvei pesa saia as respostas ao
qoestromSno-pesqusa e a s event ua« correpdes das sous dados cadastraa. Se nflo trver
traado a s re s p o ta s ao gjestscnano-pesqiMa, voc6 poderd en\*d-<as dretamente a
DAES/MEP (Esptanada dos M ratertM . Btoso L- Anexo II - Braslka, OF - CEP 70047-800).
6-\foc6 terd 4 (quatro) boras para responder da questses objetnras, disewsivas e de
xnpressdes sabre a prova.
OBRIGAOO PELA RARTICIPACAOI

imp

MEC
•

pHKtent
Mfsrwa

DAES
DHtortadsCMHni

Fim i*0a Cvkflanioi'Fu
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Mulher de 76 anos esta insemada numa<enfermana de
dinica geral para tratamento de «rfeo$ao respiratcria.
recebendo ceftriaxone e cfendamictna ha 7 d os, quando
passa a apresentar cdica abdominal intensa, diarreia.
febre. ascite dscreta e edema de pemas. Os c ran e s
mosfram grande quarrtsdatfe de leucccitos nas fezes e
atoumina serica de 2.3 QitSL. Q tratamento insbtuido foi^a
suspensio do ceftriaxone e da dindamietna e a introdu;ao
de metronidazol oral com otsma evolucac dinica. 0
prw ave agense etidogco do quadrcdiarrelco fci
(A)

Safmoneffa tftypftf.

fB)

Entamxba histolytica.

(C)

Staphylococcus aureus.

10)

CtostnaTun? dififcte.

IE)

Campyiobacterjejuni.

Homem de 21 anos proaira o ambulatoro dditico de um
hospital escota referindo ser diaivefico ha dois anos. em
tratamento com uma dose diaria mating de 30 unidades
de insufina Humana por via subcutanea, alem de dseta sem
actlcar livre. Mesmo assim. queixa-se de polidipssa e
perda de peso. Apresenta glicemia de jejum de 200 rogi'dL
e hemogtobina gliccsilada de 0.5% {normal de 4.5 a
6.5%). O medico preceptor discutiu o caso com os
estudantes de medicrva, aftrmando que este paciente
mereceria receiver multiplas apticafoes de insulina por <6a
e, para prcgramar um esquema apropriado, seria
necessario conhecer a s caracteristcas dos dversos tipos
de insufaa e seus analcgcs. Abriu um livro de dinica
medica e mostrou aos aluncs a figura abaixo:

m

Homem de 5Q anos procurou urn pronto-soccrrc par
apresentar, ha dois dias, dor e vemeihidao em olho
esquerdo. visao bcrrada deste lado, alem de nausea e um
eprsodio de vcmito. Ao exame ciin co, c referido olho
mostrava hiperenva conpmsiuat, principalmemte em tomo
da cornea, sem secrecao. e a pupla estava me<Sa._ sem
resposta iotcmotora . 0 cinico gera! sdidtou avaliacao do
eftatnologista de plantao que concordou com a hipotese
de quadro agodo de

3.

m

episderite.

m

conjuntivite-

(C)

uveite anterior.

ff))

cerab’te.

IE)

glaucoma.

Homem de 70 anos esta intemado mana enfermana de
dSroca gera' ha tS dias, para >nves1igaciQ de quadro
demeneiai. Receive hicratacao parenteral atraves de
cateier venoso centra;, insialado em ve,a subdavia
esquerda. Ha 6 dias v a n apresentando febre diaria de
39 *C e apareceu sopro cardiaco. Ha 2 {8as esta com
fosse e, na radiografia de torax, surgiram varios pequenos
velamentas na periferia de ambcs os putnoes. Das aivaxo
ciiadas, a m ehor op^ao terapeutiea. enquanto se
agjardam os exames de investiga^ao (Sagnosbca. e a
ntrodugao de
(A)

vanccmicina.

(B)

ceftriaxone.

I
1
4<

As insufeaas NPH. regular, glargina e lispro sao
representadas, respecthramente, por
(A)

3 .1 .2 e 4 .

P)
<C)

3 , 2 , 4 e 1.

penicilma cristalina.

IE)

anfotericina B.

e4.

(D) 4 . 1. 3 e2.
4 . 2 . 3 e 1.
Uma mutter de 32 anos, negra, tlha de pais hipertensos e
previamente higida, procurou algumas vezes uma
Unidade Basica de Saude de uma pequena comundade
rural por apresentar. nos ultimos 7 meses. fraqueza
muscular e tSspneia aos esfor^os. O unico dado refevante
do exame fisico foi a pressao arterial variando de
160* 100 a 170 x IfOmmHg. Os exames mostraram
hemogtobina de 13 g'dL, glicemia de 85 ragfdL, creatmsna
de 0,8 mg/dL, sd<So de 137 mEqfL, potassio de 2.3 mEq,'L,
oolesterol de 180 mgldL. Iriglicerides de 200 mgtoL e
sedimento urinario normal. A repetifio da dosagem dos
eletrbiitcs confrmou os resuftados. A conduta mais
adequada neste momento e
{A} encaminhar a paciente para um centre mais
aparelhado para realizar arteriografia renal.
IB!

encaminhar uma amostra de sangue da paciente
para um laboratorio ma.s aparelhado, para dosagem
de renna e aSdosterona.

(C)

considerar hiperteftsao essencial como mais
provavel e iniciar tratamento com hidrocsorotiazda.

(D)

encaminhar uma a nostra de urina da paciente para
um laboratcric mais aparelhado, para dosagem de
acco vamimandelico e catecolammas.

(EJ

ccnsiderar o fetor here<K!ario como a causa provavel
da hpenensao arterial e iniciar tratamento com
inibidor de ECA (enzima conversora de
angiotensina).

«c> ampldiina e gentamicina.
{D)

3,2,1
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llm casal procura assistencia medica nun pcsto de
saude. O homem de 50 anos, maroeneirat. apresenta ha
3 anos sensacio de tristeza quase todos os dias, alem de
falta de apetiie. insonia e incapacidade de concentrar-se
no trabalho, o que gerou a perda de muitos fregueses. A
mulher, de 47 anos, vendedora, relata oomo unicas
queixas nao serrtir nteresse ou prazer, nos ultimos 8 meses, em realizar nenhuma de suas ativdases
profissionais, s o d a s ou domes teas, alem de comer
demais. ja tends engordado 8 kg. e sentir fadiga intensa
quase diariamente. O exame fiseo dos 2 pacientes nao
mcstra alterapoes relevantes. 0 medico que os atendeu
deve levantar a hipotese de que este homem e esta
mulher apresentam. respectivamente.
(A)

dssismia e depressao menor.

(B)

depress*} menor e is& nia.

Mulher de 50 anos I intemada numa errfermara de clinica
medica de um hospital escda por estar. nos iiltmos
3 dias, com poliuria, pclldipsia, dificuldade para evasuar.
dor abdominal e confusao mental. Os parentes relatam
que ha 9 meses a paciente apresenta firaqueza e dispnesa
e ha 15 dias teve lombalgia subrta e intensa. Os dados
retevantes do exame fisico sac desidratacac, dor Sombar e
contusao mental. Nao tern deficit motor. Radtografias da
coluna mostram achatamenso da quarta vertebra lembaf e
lesoes litcas em drversas vertebras dorsals. Os exames
de sangue e a curva da eletrotorese de pnoteinas sao
mostrados abaixo.

C} depressao menor e depressao maor.
D) depressao m aor e depressao menor.
E)
7.

0”Stmia e depressao maior.

Mulher de 30 anos relata. em consulta man posto de
saude. que apresenta ha 1 ano episodtos Irequentes de
cefaleia hemicraniana esquerda de to te intensidade, com
durajao de ate 24 haras. As crises ooorrem 4 a 5 vezes
por m is, sao acompanhadas de nausea, poram em
ambientes barulhentos e nao respondent ao uso de
aspirina ou acetamincfeno. O medico que a examinou
prescreveu dois medicamentos: o prwneiro, de uso dtirio.
para prevenr as crises de cetaheia e o segundo. para ser
usado somente quando houver dor. Denitre os abaixo, os
medicamentos adequados sao, respectivamente.

albumina

(A) rszateptano e verapamil.

Exame

gamaglobulrias
Paciente

Valores de
Referenda
135 a 145

(E)

amitrptilina e fiuoxetina.

Sbdo (mEqil.)

128

|C)

prcpeanctol e sumatriptano.

Ureia (mg/dl)

85

(D;

sertraina e atenolol.

Creatnna (mg'dL)

(E)

prednssona e ergotamina.

Calcto (mgJdL)

Mulher de 30 anos prccura ambulatcno de ctinica geral
com queixa de dor em purthos e joetoos ha 5 meses,
cansago aos esforgcs ha 4 meses, dor em hemitcrax
esquerdo que picra com a respirapao ha 1 m is e incha^o
de rosto e pentas nos ulttmos cftas. Encontra-se
descorada, icteriea, com eritema em regiao malar, pressao
arterial de 150 * SO mmHg. pulso de 100 bpm, atrio
pleural esquerdo, artrte de joelhos e edema de papefcras
e pemas. Os exames mostram hemegtotona de 8,5gldL,
VCM de 85 fl, crestinina de 2,1 mg/dL. aumento marcanie
de bfeubma indireta e de deskSrogenase latica, alem de
hematuria e proteinuria de 2.3 gramas a n 24 horas.
Espera-se encorrtrar nesta paciente a s seguintes
alterafoes laboratoriais, EXCETO
{A)

hpergamaglobulinema polidanal

(B)

anticcrpo anSacido aesowrrtocrtucleico.

(C) redugao do nivel serico de comptemento.

Gfeemsa (mgldL)

t.e

0,5 a 1.3

13

8,5 a 10

152

7 0 a 110

Hemogtafema (g/sfi.)

10,5

12 a 18

A provavef causa dos sintomas apresentados pela
paciente nos ultimos 3 <Sas e
(A)

hipergamagtobulinemia.

(B)

hipcnatremia.

(C) hiperglicemia.

(01 uremia.

(D> anticorpo ant-mitocondria.
(E)
(E)

10 a 40

hipercatserna.

teste de Coombs direto postivo.
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10. Um homem de 44 anos, nao fimante, procura o
ambulator*) medico con queixa de tosse seca e episcdios
de rouquidao ha 4 meses. Nega febre, emagrecimento,
(Sspneia aos esfcr^os ou dor tcracsca. Refere uso
frequence de antacidos em pastilhas para 3(iv» de
aueimafao epigastrica e retraestemal. que relacicna a
ingestao de alvnentos condimeotados, cafe e bebldas
aScodlicas. No ultimo mes. procurou de madrugada 2 ve
zes um service de urgencia per exacerba^ao da losse e
(Sspneia leve! Nas 2 ocasioes foi oonstatada a presenca
<fe bronooespasmo, realizou radografias de torax.
consceradas normas. e cbseve melhora apbs inala^ao
com salbusamot O exame fisco e normal e sk i indice de
massa corporea 4 de 31,6 kgta2.

12

O procedimento com maor profeab®dade de confirmar o
esagnbsbco deste paoente e

A melhor ccnduta nesse caso sera
(A} Iniciar o tratamento de ktsuficiencia cardiaca por
disfuncao diastolica de ventricuio esquerdo.
(B) sofeitar dosagem de marcadores turoorais. porque,
uma vez afaslada a pcssibilidade de insuficienca
cardiaca. doenca neoplasica e o diagncstico mais
provavel.
(C) encaminhar a paciente para uma avaliapao psau»atrca. uma vez que. na ausencia ce doenca crgansca.
ansiedade e depressao sao os diagncstioos mais
provaveis.
(D) iniciar tan teste terapeutico para nsuficienca
cardiaca congest va, m esno que os achados
radiologicos, ecocardiograficos e de exame fisico
nao confrmerr. essa bpxxiese.
(=} soKCitar um teste ergometrico. porque, nessa faixa
etarla., o dagndstco m as provavel e de insufcienda
ccroniria.

tomcgrafia computadorizada de lorax.

(B) monitcrizafao ambulatorial do pH escfagico.

11.

|C)

tomcgrafia computadorizada de seios da face.

ID)

broncoscop ia.

(£)

endosccpta digestrva alta.

Um homem de_55 anos. portador de insuficencia renal
cronica nao dialitica. em controse ambulators', com nrveis
previos de ureia de 12) mg/d. e creatinina de 8 mg'dL
procura o pronto-socorro com queixa de febre. diarreia
rtensa, com presenca de sangue, dor abdominal e
vorrvlos, h i 2 das. Esta torporoso, descorado, desidratado, febril. com puiso de 116 batimemos por minuto e
pres sao arterial de 116 * 60 mmrlg. O abdeme e flicido e
cfifusamente dstoreso. Os exames mostram hemoglobina
de 7.9 g/dL. leucocitos de 14 30Q(mm- com 22% de bastonetes e 61% lie segmentados. urea de 215 mg'dL.
createtna de 1G mg/dL, sodic de 139 mEq/L e potassic de
6.1 mEq/L. A gasometria arterial mostra pH de 7,2,
pC02 de 40 mmHg e bicarbcoato de 16 mEq/L.
A oonduta inicial PRIOR ITARiA deve sen medicar com
sintomitcos e

(A) transfandir concentrado de hemacias.

(B) admmistrar bicarbonato de sodio e resina troca-icrrs.

(C) repor a volemia ocm solucao fisioligtca.

<D) hidrajar c m solucao gticosada.

{£)
4

soiidtar dialise de urgencia.

Uma muher de 70 anos, vuva ha 1 arto. hpertensa, temando
regularmente ambdipina, 10 mgfrfia, ha 8 anos. procura o
ambulatcric medico com qxeixa de fadiga e dispneia aos
esfonjos, de carater progressive, ha 3 meses. Nao tem
habitos nem anlecedentes morixdos dgnos de nota. mas
conta que tem aoordado algumas vezes durante a noite
com "aflijao e sensajac de falta de ar". Seu imfice de
massa corporea e de 24 kgfm2. Bn 3 oansultas apresentcxj
pulso de 94 batmentos/min, pres sao arterial ce
140 » 86 mmHg, discreta estase vencsa jugular, com
auscuha cardiaca e poSmonar normais e sem edemas. A
radiografta de torax mostrou aumento da cinculajao arte
rial pulmcnar nos apices, com area cardiaca normal O
ecocardiograma revelou va/vas cardiacas nctmais, fragio
de ejecao de ventricuio esquerdo de 62% (normal de 55 a
70%) e hipertrofia septal de grau leve. Apresentou ainda
hemograma, ureia. crealinina. sodio. pctassb e urna
tifxo I normals.

13.

Um jovem de 20 ancs, residente na periferia de um grande
cenfro. e afendido pelo meeioa do Programa de Saude da
Familia devido a picada de aranha. no pe dreito. ha 3 ho
ras. Refere dor e prurido local e o dorso do pe apresenta-se eritemaeoso e edemaciado. Recebe dickxfenaco IM e
e ohentado para tomar diplrona e um anb-hist»nirico e
efetuav cuidados iccais de Ngiene. £ visitado apos 48 ho
ras e esta com febre, prostrado. com papulas eritematosas
e er(tema;o-purpuricas, principaimente em extremidades,
algumas com bordas vesiculcsas etevadas e centre
deprimido. Apresenta ainda boihas de 0 3 a 1 cm de
diametro em punhos e fomozetos. Ha tambem boihas rta
mucosa bucal. lingua e nas ccnjuntivas. Os pais referem
que nas ultimas 48 horas apresentou febre e mialgia,
tendo sido medicado varias vezes. O diagnostico e a
melhor oonduta sac, respectivamente,
(A) penfigo entemacoso desencadeado por venerto de
aranha; manter analgesia, m edicare anbhistaminica, hidratajao oral e cuidados para evitar a
perfura^ao das bcVtas.
(B) dermatit# boAosa per veneno de aranha;
prowJeneiar m«os para que o pacsenle receba sore
anti-aracniico urgememente.
(C) dermatite eribemato-bobosa por drcga: suspender os
merScamerrios usafos, administrar acetamhofeno e
conicoesterode e orsentar cuidados locals.
(Di eritema mdtiforme grave desencadeado per droga;
remover o paoente para tratamento hospitaSar
porque a evokj^ao poce ser fatal.
<E; reaqao cutanea e sistemica grave desenoadeada por
veneno de aranha; remover para hospital para
prove? analgesia mais poiente e adroinistra^ao de
sore anb-aracnxSco.
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14.

Um homem de 42 anos, prewamente hsg«Jo, procura o
pranto-socooo com historia de febre. tosse e dor pleural
no hemitorax (Sreito ha 3 dias. Esta febril. taquicartiico e
taquipneico, com madcez a percussao e ciminuiflc do
murmurio vesicular no tereo inferior do hemitorax aSetatio.
A radtografia de torax mosira velamento na base do
puimac direto. compativel com derrame pleural
mcderado. O estudo do Ifcmldo pleural revelou proteina
total de 3,7 g?L, pH de 7.10. glidose de 20 mgldL,
2 400 celulasi'mm-3 sendo 60% poimcrforaucleares. com
bacterioseopteo rtegativo.

18.

{A) cortsiderar que essa crianga pode ter uma infecgao
cstsada por bordeteia e tiispensa-la, assegurantio
aos pais que havera uma evdugao dinica favoravel.

A oonduta ccrreia inclui necessariamente
{A) cobertura antibictica para Streptococcus pneumoniae
e permes Gram-negaSvos e dnenar o torax, se houver aumento do derrame piewal depois de 43 horas.
(B)

(E)

intemaressa crianga, tokirando penidlinacristafina.

(C)

internar essa cranga, uma vez que ela poce vir a
apresentar hipoxia e convulsao.

(E)

17.

(0} cobertora antbiotica para Staphylococcus sp e pun930 esvaziadora <fo derrame pleural.

(B)

(D) dispensar essa crianga. prescrevendo amoxicilina e
davulanato.

cobertora antibictica para genres Gram-negatvos e
anaerabios e repew a puncao pleural depois de 48
horas.

<C} cobertora arvtibioBca para Staphylococcus aureus e
germes anaercfcics e repetir a puncao pleural depots
de 24 horas.

Uma menina de 3 meses de idade e trazida a consults no
pronto atendimentn. Cevido a tosse em acesso ha 10 cfias.
Mesta ultima noite. os pais notaram que a crianga "ficou
rcxinha- e 'parcu de resptrar" por alguns segundos. apes
o acesso de tosse. A crianca tomou todas a s yacinas
reeonwtdaeas pela Unidade Basica de Saude. O
hemograma mostra leuoocttose com acentoada linfocitose.
Onterfieodeve

realizar o "teste riptio" para bordeteia para definir
antiboticDterapia.

Reeem-nascido de termo, do sexo masculine, adequado a
idade gestackmal, apresenta. ocrn 4 horas de vida, crise
de ctancse generalizada, que persiste em tabios e
extremidades. Pre-natal e pario sem intercorrencias. A
ra<§ografia de torax revela um mediastino estreito e o
ecocarrsfcgrama demonstra a presenca de cardiopaSa
congenita esquemafizada na figure abaixo.

£

oobertura antibictica para Streptococcus pneumoniae
e drenagem do desrame pleural
A 0

15.

Um medico ateode uma crian9a com brcncoespasmo, que
mcra em uma favela na periferia da cidade. Esse
profissionat sabe que. nessa area, a prevalence de geohelmintos e elevada. Ele considera o diagnosfico de
pneumonia eosinofilica oomo provavel. Esse mesmo
medico aterxie uma outra crianga, que mora em uma
regiao com baixa prevaiencia de geo-helmntos, que
tambem tem fcrorccespasmo. Agora d e considera que o
diagnostic de pneumonia eosinofilica e menos provavel
que na crian9a anterior. O raciocanio desse medico esta
(A)

erratic, pois a sensibilidade e a espedfddade do
bronooespasmo para asma variam conforme a
popuagao constierada.

(B)

certo. pois o achado de brorccespasmo tem valor
pre<6tivo positive diferente para as duas criangas.

(C) certo, pois a sensbScade e a especificidade do
brcncoespasmo para asma varam conforme a
pcgxiagao oonsttieratia.

AE

Circ. S iit

Pufcnoes
VO

V E

Legenda: AO (atrio direito); AE {atrio esquerdo); VD (ventriculo direito); VE (ventrfexio esquerdo); Ao (arferia aorta); Ap (arteria pdmcnar); Vp (veias
puhnonares); Vc {veia cava); Circ. sist
{eireulagao sislemca).
O <tagnosf.ee e o medicamento a ser utilizado para
manter as condigoes crculatonas do recerrvnascdo. ate
que seja reaAzada a imervenc-ac cirurgica. sao.
respectivamente,
(A) tetralcgia de Fallot; pncpranclcl.
<B) transpcs<f30 de grandes vases; propranolol.

(O) errado, pois o achado de bronccespasmo tem o
mesmo valor preditivo posifivo pa/a as duas
criangas.

(C) teiratogia de Fallot prcstaglandina E,.
(D) trarrsposgao de grandes vases; prostaglandina E,.

(E) erratic, pots o achado de bronccespasmo tem valor
predslivo positive diferente para as duas criangas.

|E)

tetralcgia de Fallcrt dcbutamina.
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18.

Menino ccm 2 meses de idade e tevado a uma Unidade
Basica de Saude pois a mae esta muito preocupada ccm
o aumento das mantas de seu ffao. Ao exaroina-lo. o
medico realmeme ofaserva tecido mamario hipertrofiadD,
com m am s com diametro de cerca de 2.0 cm, tevernente
desproporeortats. O medico deve orienlar
W

21.

cbservagao, pots a gsneeomastia e transitoria e
decorrerrte de estimulacao pelos hormonios
matemos.

Um recem-nasdido premature de 28 sentanas de gestacao
nasce com peso de 1028 g. Inica-se uma <fie!a enteras no
teceiro dia de vida. Apos quairo dias o befce passa a nao
toterar a dieta e o fluido gastneo te n aspecio bSoso.
Evolui com dlstensao abdominal e observa-se a
elimtnacao de fezes com sangue. A radiografia samples de
abdome reveia sinais sugestwos de pneumatcse intestinal.
Este recem-nasddo apresenta diagnostlco provavel de
(A) esienose hipertrcfica do pioro.
(B)

P)

cbservacao. pots a ginecomastia e um achado
benignc em lactentes, apesar de ram. tomandc-se
probtema estetico se persistir ate a idade escolar.

atresia duodenal.

(C) enteocolite necrosante.
(0 ) divenicuMe.

(C)

(E) hernia inguinal encareerada.

cbsenracao durante 2 meses e. se nao houver
regnessao, reoomendar ultra-sonografsa.
22.

(0 ) retirada e-nirgca. pois irata-se de orianga do sexo
masculino, com possibilidade elevada de tumor de
comportamento maligno.
P)

realizagao de dosagem de prolaotina e estrogeno.
para nvestigar a preserga de tumor produtor de um
destes hormonios.

18. Menino com 3 anos de idade te n dagnbstco de anemia
falciforme e e ievado ao prcnto-sccorro com quadro agudo
de febre e taqwcardia e, laboratoriafcnenta, nota-se
tmportarrte queda nos nrveis de hemogiobina. O metjco
faz diagncstico de crise aplastica. A cadeia de
hemogiobina na qua! reside o delete estrutea) e o agente
viral mais fhequentemente envoivido nestes episodtos.
potenciafcnente fatais, sao, respectivamente.

20.

(A)

Cadeia a; virus de Epstesri-Banr.

(B)

Cadeia ft: citcmegatovirus.

(C)

Cadeia a; parvovirus B1S.

(D)

Cadeia u; ctomegatovlrus.

{£)

Cadeia ft; parvovirus B1S.

Em um bergario de hospital escola o assistente questiona
os ahmos de Wernato sobre o porque de os recentrvascscos frequentemente necessitarem de doses menores
de medicamentos em comparagac ccm cs adultcs. Os
vaemos citam 5 motives cento resposta. O assistente
mosira que eies ERRARAM quando afirmaram que os
recero-nastSdos precisam de doses menores porque tem
(A)

menores ccncentracoes sericas de albumina.

(B)

pH serico menor.

Um lactente de 3 meses checja ao pronto-sccorro com
historia de ccriza h i 3 dias e ha um dia a mae nctou psora
da sucgao e da atiwdade. Ao exame fistco a crianca
apresenta frequence respiratbria d e £0 ipm. frequence
cardiaca {FC) aoma de 180 bpm e encMmento capitar de
4 segundos. A pressao arterial e de 80 x 55 mmHg e a
saturacao arterial de Oj e de 85% em ar ambiente. O
monitor cardiaco confirms uma FC de 260 bpm. com
complexes estreitos. Um acesso venose e rapdamente
obtido. A conduta initial para esta crianca deve incluir
(A) ecocardiograma.
(B)

expansio com crstaibaes isotorteos.

(C)

infusao de dopanwta.

(O) ventilacio com bcfsa-valva-mascara. seguida
intubagao traqueal.
iE)
23.

infusao de adenosna em “boto".

Metier de 25 anos vai a uma Unidade Basica de Saude
em consults de puericultea para o filho de 2 meses.
Refere que e e tem chcradc diariamente devido a cblicas,
que sao, por vezes, muito intensas. Utilizou
antespasmcdico pelo mencs quatro vezes por semana,
nas duas ultimas semanas. A cnanca esta em aleitamento
matemo exefesivo. O exame fisieo e normal. O medSco,
apos interrogated©. resolve suspender o leite de vaca da
dieta matema. Esta conduta deve ser considerada
(A) incorreia, pois a cdlica do lactente assodada a
ingesiao de Seite de vaca petas maes causa apenas
man.festacoes oemiatcsdgcas.
(B) oonseta. uma vez que o tete de vaca pode fermentar
e aumentar a prccugao de gases na mae e na
crianga.

{C) reduzida atrvidade da giucoronil transferase.

(G) incorreia. pois o leite matemo nao sofre nffuertcia do
tape de aismento que a mae ingere.

{0 } menor secregao tubular renal.

(D) correta. pois o SeSe de vaca pode ser responsive!
por esta marvfestagao.

m
(E)

menor taxa de filtracao glomerular.

incorreia. pos nao e»stem evidences de que o leite
de vaca seja causa de coica na crianga.
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24.

Tuesday night, October 1997,1 went out to a cktb dancing
The next day I was up at G am to get ready far a school

25.

trip. At about 10 am I began to feel sick. I got a terrible
headache, which lasted u n S 1 began to vomit 25 minutes

later. I felt dizzy.
As the afternoon progressed my necfc began to feel stiff,
and by the time my parents got hone I looked and felt
terrible. My mum took me straight to the county hospital,
where toe doctors immediately thought I was on drugs.
Having persuaded them tha11 was genuinely it, they gave
me a bed and then used a long needle to do a lumbar
puncture.

Mulher de 34 anos. com amenorreta desde o ultimo parto
ha 1 ano e 2 meses, procura hospital de referenda, apos
ter stcio medicada sem sucessc, ton Unidade Basica de
Saude. com asscciajao de estrogenic e progesterona.
Apresenta teste plasmatico ce gravidez negat-vo. Antes da
gestajao, apresentava cidcs menstruas com irvtervalo de
30-35 ds35, durajao de 6 dias e quantxtade normal Na
sua unsca gesta^ao, apresentou hemonragta intensa 40 minutos apos o parto normal, tendo sc o submefesa a anestesia e retosao cirurgica do canal de parto. Recebeu transfusao sanguhea, evduiu bem e amamentou por 4 meses.
O diagnostics m as provavel e
(A)

sanequia utertoa.

<B) ancvulajao cronica.
<C) sindrome de Sheehan.

By 8 pm I to t we# enough to go home, and was puzzled
when doctors instead moved me to an intensive care unit I
had a raging thirst, which I couldn't quench. After my
parents left at 1 am, I slept far 1 or 2 hours before I was
woken by excrubabng pain. IWy whole body hurt so much
that I thought I was dying. For a few minutes I saw Ihe
room spinning around me, then everything famed dark. I
started to sweat, and soon tty bed was dripping w et I
remember begging toe doctors to take away my suffering
but whatever they did, nothing helped. Through a fog of
pain I heard toe doctor say that he was going to give me
an ejection to make me sleep.
When I woke up I was m a different place, and my mum
was standing over me asking, "Darnel, do you know me?"
Of course I did. But the tubes helping me to breath
wouldn't aUcrw me to reply. While I listened to toe doctor
explaining to me what I had, I felt confused and frightened,
and when he told me that I was going to lose my toes my
whole world feH apart At toaf point I didn't realise how
seriously til I was; my kidneys had ceased to function and I
was dependent on haemodlalysis. My toes and two of the
fingers on my right hand were black. I spent another 2
weeks in the intensive care unit of a university hospital,
before moving back to toe county hospSaf for a series of
harrowing operations. It wasn't until my mum brought me a
personal stereo that I realised that I was deaf to my teft
ear.
(Lancet - Suppemer.5 - 2001)

0 texto actma descreve a experiemcia de urn paciente
pediatrioo com um quadro agudo. Gual dos diagnoslicos
abaixo melhcr represents a evclucao descrita?
(A)

Purpura de Henoch-Schdenlein.

(B)

Quadro de atxtso de drogas.

CD) hiperprdaetinemia.
<E)
26.

menopausa preccce.

Mulher de 25 anos. em consults medca de rotina. relata
que apresenta relacicnamento sexual com seu novo, que
desccrihece que eta e portadora sadia do HIV. faz uso
regJar de preservatvo feminino. nao pretesndendo
engravidar no memento. A tofeoyao pelo HiV e oonfirmada
per Western Bet. Voce nao oonsegtmj oonvence-la a
reatar sua sitoa^ao para o parceiro. pois ela feme o
termno do ncivado. Segundo o Cooselho Federal de
Medicina, voce deve
(A)

respetar o segredo medico, mesmo nesta situ a te .

(8 )

ccmunicar ao norvo, mesmo oontra a vontade da
paciente, que ela e portadora do HIV.

(C)

infotmar aa noivo apenas se ela resolver deixar de
usar o preservativo.

(D) solciar autonzacao judfeial para oomunicar so
noivo.
(E)

27.

oomunicar o caso ao Conselho Regional de
Mecacina.

Uma mae leva sua filha de 8 anos ao ambulator®, pois
esta preocupada com o fato de. recentemente, terem
surgido pelos pubianos. Ao exame. o medico consiata a
presenca de pelos pubianos em regular quantidade.
curtos, escuFos, nao musto grosses, crespos, atingindo da
vulva ate quase a pube, bitateralmenfe, em distribuijao
triangular. Nao ha desenvotvimerdo mamaoo nem pelos
axilares. A me»tor conduta a sertomada e
(A)

dosar de-hidrcepiandrostercna e andrcstenedicna.

(8 ) realizar ultra-scncgrana abdomtoal.

(C) dosar FSH. LH, estradid e prolaefcrva.

(C) Ooenca menngccocea.
{0}

Fhirpora trombocitopenica imunotogtoa.

(E)

Srndrome da pele escaldada.

(D) dosar FSH e LH.
(E)

acompanhar clinicamente.
_
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28.

Mulher de 44 anos, V gesta, V p 3ra, com 5 partes
normals, h i um m o apresenta cictos menstruais irreguiares, com Mervato de 35 a 45 <8as. em quarwidade
normal, com duracao vanavet Vem a consulsa ambulatorial por essa quetxa. Apresenta. ao exame gineootogico.
utero discretamente aumervtado e irregular. No exame
uiira-sonografico, descreve-se utero com volume de
175 cm3 (normal ate 110 (art3), com presenca de varies
nodules den*crnade ate 5 mm na sua superffcie.

30.

Gestante de 38 anos, IV gesta. I I I para, ccm 1 cesarea
anterior e idade gestaeional de 38 semanas. Por orienta9S0 do ultra-scnografista, a gestante veio ao pronto
atendimento da masemidade, trazer o resultado do exame
feito ha 1 dia, pom os segumtes cfcagnbstdos: fete unico
em apresenta^ao cefaiica. com 38 semanas pela analise
de multiptes parametrcs, liquidc amniooco normal e
placenta previa. Ulterior, recobrindo todo o crificio intemo
do cote. A gestante nega qualquer episodic de
saragramento. A mehor conduta e

A meinor orientafao. rtesse caso, e

(A) orientar para fazer repouso. com absfinencia sexual,
e procurar o hospital em caso de irsicso de trabaiiQ
de parte ou sangramente vaginal.

(A)

realizar histerectomia total abdominal.

(8 )

(B)

medicar com ana logo do GnRh para reducao do
volume (iterate e dos miomas.

intemar e preparar a paciente para cesarea,
provsdenciar sartgue e estar com equipe preparada
para histerectomia puerperal.

(C)

manter a paciente internada tee o desencadeamento
do trabalho de parte.

(C)

realizar histerectomia subtotal.

(D) acompanhar o trafeatto de parto. se apresentar
dilata^ao acima de 3 cm.

(0 ) seguir em observaqac com prescripao de medicacao
reguladcra do cidc.
|E)

realizar curetagem de prova para introduzir TRH.

(E)

31.

26. Primigesta de 23 anos. com de 35.3 semanas de gesta$ao
(confirmadas per ultra-sonografia precoce), e levada ao
pnorttc-socorro peb s famiares. Estao pteocupadcs, pois.
ha 1 semana, fora atendida ccm edema acentuado e
orientada a fazer repousc. Como o edema aume-ntcu e
comejcu a apresentar cefaleia. escotcmas e epigastra-gia.
procura ram o pmnto-soccnio. Ao exame fisico, estava em
bom estado geral. agitada. com pressao arterial de
ISO x 120 mmHg, putso de 88 bpm. AU = 26 cm,
FCF = 132 bpm. sem dnamica de trabalho de parto, com
cclo grosso e impervio. ASem de intemar a paciente e
orientar a famfa, a mehor oonduta e

(C)

(E)

realizar cesarea imediata por imsnencia de eclampsia
e logo apos a laqueadura dc ccrdao medica 1ccm
sulfate de magnesio.

amniocentese. nesta fase, para available da
especticfdtometria do ifquido amniotteo.

Uma mulher de 32 anos, eumenocreiea. I I gesta, I para,
compareceu no dia 07I06j2002 para primeira consata de
pre-n®al, em Centro de Saude Esoola, referindc que a
ultima m e n s tru a ^ foi dia 26/02/2002.
Qua! a data provavel do parte (DPP)? Guai a idade
gestackmal aprcximada? Voce deve fazer toque vagria!
nesta consutta? E possivel auscultar cs btoimentos
cardiacosfetaislBCr) com oestetoscbpiodePmard?
DPP
A
a
c

(E)

ccrdccentese para avaliar o grau de comprometimento fetal, peia anii-se da hemogiobina do sangue
de ccrdao. Se estiver abaixo de 7 g» indicar
transfbsac intravascusar fetal.

(D) seguimento pre-natal normal, nao valorizamto o
teste de Coombs irx&eto nestas condiqoes.

32.

(D) medicar com doridrato de hidralazina e sulfate de
magnesio. Avaliar a fungao hepafica. numero de pla
quetas. bilimibinas totals e fraeoes e a wtalidade fe
tal, que estando preservada. devera ser repetida duas
vezes por dia. Soicitar copplervelocximetria e manter
a paciente internada sob observa$ao rgorcsa.

seguxnento pre-natal normal, ate 35 semanas. quan
do devera fazer espectrofotometria do liqusdo
aimbtico.

(0} segjteiento pre-natal
normal,
poss
e»ste
incompatWlidade ABO. fate que protege o fete, nao
sendo necessteia a profilaxa pos-parto.

medicar ccm sotfato de magnesio e aHametitdopa.
Estabilizando a pressao, manter a gestante
internada com (Seta hipossodica e so&itaf uitrasonografa obstetrica para avaliar o crescimento fetal
e o indice de llqutdo amnictico. reaizando provas de
vitaiidade fetal diarias.

(0 ) realizar cesarea imediaia per iminencia de eclampsia
e medicar ccm suSfato de magnesio apes o 4s
periodo dc parte .

Una gestante de 37 anos, em seguimento pre-natal,
I I gesta, 0 para, ccm 1 abortamentc de 8 semanas, sarvgue Spo O, Rh negative, cujo marido e tipo AB, Rh positivo, foi sufcmetea a amniccentese para diagnostics
genetico ante-natal com 17 semanas, sendo que nesta
ccasiac fez a prcfitaxia com imunogebutaa arrti-Rh. Hcje
esta com 30 semanas e chegou o teste de Ccombs
indireto com resultado positive e trtuto de 1/4. A metter
conduta a ser Somada e fazer
(A)

(A) medicar ccm dorsdrato de hidralazina e sulfate de
magnesio. avaiando simultaneamente a vitalidade
fetat. Soscitar exames de TGO, TGP. DHL, numero
de plaquetas, bSrrubsnas totals e frapoes e realizar
cesarea.
(B)

agendar cesarea eletiva para 40 semanas. caso nao
entre em trabafra de parte antes.

D
E

03/11/2002
05/11/2002
03/1212002
03/12/2002

06/12/2002

Made
OMtaclonU
18 semanas
16 semanas
14 semanas
18 semanas
14 semanas

Toque
em
nSo
em
n5o
nSo

BCF ao
Plnard
s It
elm
nba
elm
itea
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33. Um menino oe 10 anos e tevado por seu pai, um
trabalhador rural, a Umdatte Basica de Saude de sua
cidade. Esta no oitavo pos-operaterio de apefidcectomte.
que foi feita numa cidade que ctsta cerca de ISO Km, ja
que nessa (ocalidade nao exisle inslitu^ao com
capacidade de fazer csrurgia. O menino teue aba no
terceiro pos-cperatorio. em boas conduces, iendc a
cmingia e o pos-cpera!c>rio ate a alta hospdalar
transeorrido de forma saSsfotoria. Ao deixar o hospital, foi
orientadc a tcmar anbbsotico por mais sete das, mas nao
tomou. Foi ainda orientado a fazer o seguimento posoperatcric rta ddade onde mora, mas so hc«e procurou o
medico. O pat conta que ha ires dias seu fitho se cpesxa
d e d c rn a mdsao cirurgica e que h i dots dias a dor pforou,
ficando a cicatriz mats elevada e vermetia. A crianca esta
febril (38 ”C) e a inctsao esta bastante abaulada, quente.
muito docrosa e bperemiada. Trata-se de uma inctsao de
McBurney e asrara esta com os pontos. Como rokKco
deste menino, voce deve
{A)

35.

reiirar os pontos, re cedar 3ntibi6tioo e onerrtar o pai
a Ievar o Who ao hospiiai code foi operado. para
seguimento.

prescrever anfibictico para bacterias Grarrvnegativas
e antfmflamarorios e reavaliar em 48 horas.

(C} encaminhar a crianca ao hospiiai onde foi ooerada,
para intema^ao e provavel renierveoqao cirurgica.

Uma senhora de 68 anos, tabagiista, procura o prantosocorro de um hospital terciaro com queixa de dor
abdominal intensa ha sets horas. A dor e difosa e
acompanhada de nauseas. Refere ter lido duas
e v a c u a te s com fezes amdeoidas. que teribui ao use de
laxante. que tomou por ester obstipada. De antecedentes
reSevantes tem n a laparatomia por incisao pararrvec ana
dre.te, extensa, feta ha mais de 10 anos. Diz que fat
tirada a vesicula e o apendice, que “estavaro muito
inflamadkss". Refere ainda arritmia cardiaca que iratou por
cinco anos, estarrdc ha sete m eses sem tratamento. A
paciente esta em boas condicoes gerais. afebril, mas
muito ansicsa e ale agitada, sendo muito dificil conseguir
que fique_deiteda na maca. O abdome e piano e flac*so_e
a p a i p a ^ nao piora a dor. Nao ha sinais de irrita^aD
peritoneal e os ruidos hidroaereos estao um pouco
aumentados, mas de timbre normal A radfografia simples
de abdome nao mcstra aheraqao signifcativa Apesar do
uso de antiespasmodicos, anfiemeficos e analgesicos
epoxies, a paciente continua agitada e queixandc-se de
muita dor em todo o abdome. A principal suspeita
d-agnostca nesta doente deve ser
(A)

isquemia htestinal

(B)

ulcers perforate.

fC)

obstrucac intestinal.

CD) entente infeccrosa.

m
(D} advert* o pai por nao ter dado o antbciko prescrto
ao Hho e enfatzar a necessidade de faz!-k> agora.

(E)

abrr a incsao e orentar a linpeza e _curatvos,
fazendo retomos periodteos para reavaliapo.

34. Voce e o medco de uma ambulanoa do servtfo de
resgaie de uma grande cidade, que chega para atender a
uma ooTisao entre um carro de passeio e um cananhao,
em uma rodcvia com grande mouimento de ueicufos. A
imica vitma e o motorista do carro, que feou preso nas
ferragens e parece inccnscieme. O irafego oondnua
intenso rtos dois sertSdos da rodovia. Ao se aproxmar
para socorrer a vitiraa. sua primeira preccupafac deve ser
(A)

36.

Um homem de 40 anos. anaista de sistemas, procura o
proMo-socorro de um hospital geral, no comeyo da noite.
qoeixatido-se de dor ktmbar ha cerca de 10 dias. Diz que
a dor tende a continua, piorandc muito com alguns
movimentos e meborando ctMn o repouso. embora ocorra.
as vezes, mesmo quando esta detedo. Nos ultimos
IS dias, passou tongas periodos bem. Hoove dias em que
a dor, que desoreve mais como um incdmodo do que
como forte, nao ocorreu. Nega crises de grande
intensoade, mas diz que hoje doeu um pouco mais. Nega
nauseas ou vonstos. febre ou alterafoes urnarias. Diz que
o incomodo parece acometer mais o ado direito, mas as
vezes doi tambem a esquerda. Nao tem irradiagao. Nao
tomou nenhum remedio, pois diz ser contra a
ausomedcafao. Quer fazer exames, pois tem medo de
que se trate de calculo renal e de "vir a ter crise forte". O
exame fissco e normal Como medco (teste doente, voce

onweldeccnswenciadaviisma.
(A)

(B)

disturbic nejrovegetativo.

solicite totTOgralia de coluna tembo-sacra pela
urgencia, ja que deve trater-se de hernia de disco.

a sua propria seguranca e a segaranpa do local
f8 > diz
o seu problema nao e de tratamento em
pronto-sccorro, receita ansiolitrcc e da alta.

(C) a possibilidade de cbstru^ao de vias aereas e a
ventiajao da vitma.

(C)

pede exames de urina e uitra-scrrcgrafia de vias
urinarias pela tegencia para afasiar nefrolrtiase.

{0 } a presenca de pcsstvel sangramento externo, que
deve ser prontamertte estancado.

(D) orienta sobre a provavel causa da dor, reccmenda
cuidados posturais. prescreve an^gesicos e sugere
que procure Komcanhamento medico.

<E) a imob'SzapIo adequada da vttima. para nao piorar
pcssivel lesao de coluna.

(E)

soiiata radiogrzAas de ahdeme e de cofona e. se
normais. faz irrvestigacao para nefhditlase.
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37.

Em uma eomurfcdade com stslema publico < de
abastedmento de agua ocorre um surto de febre tifcide.
As curvas epcfemicas dos cases sugerem intensa
contaminacSo por fcoo unicc, por circulacao hidrica. Alem
da notfica^ac dos casos e suspeitos de febre tifoide.
devem ser adotadas as segumtes mterven^oes, entre as
pm dpais meddas de contrcle:
(A)

39.

natrtbulgSo doe trabama dorse de petrdteo segundo
expoelgao ocupaclonai a tutdo (doMmstrta) e hlpertensao
arterial. Bahia 1834

tartar os casos e os suspeitos com amoxkrfna;
vacinar os nao-casos com 2 doses, com intervalo de
4 semanas: proceder a eesinfeccao da agua com
iodo.

(B)

isotar e tratar os casos com ampicSna: proceder a
busca de pcrtadores; protridenciar a flixxetagao da
agua.

(C)

tratar cs cases e os suspeitos com sulfametcxazcl,prcceder a desinfecjao da agua. recomendando aos
moradores a ingesiao de agua apos fervura durante
dOminutos.

Hlpdrtena&o
Arlanal
K3o
Tata

36.

Entre as medidas para o ccmrote da tuberculose.
sdeniifca-se como 1NCORRETA:
(A)

;B)

(C)

10

quimioptotoaa, com ssoniaada, de menores de
5 anos. nao vacmados ccm BCG. restores a prova
tuberculintea. com exame radiologies normal e sem
sintomatologia dinica compatnrel ccm tuberculos*.
que sejant cormineantes intradcmictlares de
baciliferos.
tratamento dos casos novcs, em adultos, de
tuberculcse pulmortar e extrapulrrvonar (exceto a
forma meningoencefalica) cam tsoniazxia. perazinamida e rifampicina, numa 11 fase. per 2 meses, e
rifampicina + isoniazida, numa 2* fase. por 4 meses.
quimtoprofilaxia, com isoniazida, dos maiores de
5 anos. vacmados ccm BCG e nao-reatcres a prova
tuberculinica. com exame radiologies de torax sem
alterajoes que sejam comurecantes intradomidlianes
de bacilifercs.

iD)

vatinacao com BCG de crianqas a _partir do
nascimento. na ausencia de contra-indicafao.

m

tratamento das rectd vas apos cura, ou quando do
retomo apos abamfcmo do esquema basco, com
rifampicina, isoniazida, pirazinamida e esireptomicma, em uma 1- fase. por 2 meses, e rifampkwia,
isoniazida ♦ estreptcmicma, numa 2* fase. por 4 me
ses.

Total
Nft
162
613
775

%
20.9
79.1
100,0

Em fanfio desses resultados. condui-se que
(A) ha asscciacao estatistica entre expos^ao a rutdo e
hipertensao arterial, em um nivel de significanaa de
5%.
<B) a exposicao a niido e causa de hipertensao entre
trafeafeadores de petr&eo.
(C) a choice de um exposto a ruido ter tvperiensao
arterial e 13,58 vezes a chance de um nao-exposto
(13,58:1}.
m quern se expoe a ruido tera hipertensao, com uma
probabilidade de (1 - 0,00023) « 99.87%.

tartar os cases c a n ctoranfenicol; dar deslino
adequado aos dejetos; proceder a desinfecpac, com
ctoro, do sistema de abastecimento de agua.

O Ministerio da Saude normatiza e dtspcnibiliza
medicamentos para tratamento da tsAerculose. no ambito
do seu Programa de Controte da Tuberculose. Vatinas
tambem sao dispooibSzadas pelo Programa Naoonal de
Imunczapoes (PN1).

ExpotlgSo a ruido
* 85 dBA por s 10 am »
Sim
NSO
N4
N4
%
%
43
119
25^2
14.2
353
74yS 260
£5,6
472 100.3 303 1S0.O

Apes cs cifctrtos, obteve-se x: (qui-quaarado)«. 13,58 e
p = 0.00023.

(O) tratar os casos com sutfametcxazol + trmetoprim:
proceder a busca de pcrtadores; insStuir entre estes
o uso de qymotooa (ciprofla»cjna ou oftoxacina)
conto medida profilatica.
{£)

A tabeia abaixo foi adaptada do ariigo 'Hspertensao
arterial entre trabahadores de petroled expcstcs a ruido". de Norma Suety Souto Souza et al, publicada nos
Cademos de Saude. v. 17, n. 6, p. 1481-1489.
nov./dez 2001.

(£} e nadequaco o instrumental estatistco wtilizado
para avaliar a relacao entre as uariaveis do estudo.
40.

A fabela abaixo correspcnde a uma adaptacao dos resul
tados de um estudo epidemtolbgicc do tipo caso-controte
conduzido em hcspitais de Phoenix, Boston e Pittsburgh e
que objetivava avaliar o uso de telefdne celular como
possrvel causa/fator de riscc de iumores do cerebro.
(Snskip. P.O. et al. Celular-teepbcne use and brain tumors.
N Engl J Med. n. 344. p. 79-88.2001).
Dtttnaulgao doe casos e controles segundo uso medio diarlo
ds telefone celular.
Uso mMSO
(mimjto.'dla)
<3
3CU *
Total

Casoa

Grupo
Contr&iee

Total

£30
113

678
139

1 358
252

793

817

1 610

Em se tartando de tan estudo epidemiologice do tipo casocontrcle (caso-referencia cu retrospective) e com base nos
dados da tabeia. e ccrreto afirmar que
(A) a estimativa da prevalenca de Iumores cerebrais na
populacao de origem dos casos e dada per
783/1610.
«b :

uma aprmdmaflo do risco relatvo e dada per
{113 x 678)7 ( 880 * 139).

(C)

a estimativa da frequencia do uso de telefone ceMar
(< 3 mn per dia) nas pqptiatmes de origem dos
casos e contro'es e dada por 1358/1610.

(D) o risco atriburvei e dado por (113/783) I (1391817).
(EJ o risco atriburvei na populacao e dado por
[(113/793)/ (139/817'U /1810.
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2s PARTE
Atencao:

Para responder i s questoes. quando necessario, os medicamentos devem ser identificados pelos nomes das
substancias farmacologicamente ativas.

Questao 1
Urn homem de 00 anos. amarelo. aposentade, apresentava aniecedente de ufceragao penial aos 19 anos de idade. epoca em que
procurer o medico da agenda bancaria code trabalhava que dissetratar-se de um cancro duro e prescreveu pentoiiina G fcenzatina
Por ter medo de tomar injecao. fez apenas uso tdpico de um po secante. indtoado por um balconista de farmacia. A ufeera^ao
desapareceu em 15 dias. sem deixar eeatriz. Aos 35 anos de idade. teve diagnosttco medico de insuficsencia aortica. Ha 5 anos, vnha
apreseniando insuficencia cardiaca. compensada ccm o tratamento. Ha 4 anos, foi conslatado ter diabetes meltitus e estava tratando
com dieta e metformina. manterdo hemogiobina gtcosJada de B% (valores de referenda: de 4jD% a 6,0%). UltmamerWe, a
insuficsenda cardiaca congestive se agravcu, tomando-se irreversrvel. Faieceu ccm esse quadro.
Preencha o item V I d a dedaragao de obito dessa pessoa. segundo o Manual de Instrugoes para o Preenchimento da
Dedaragao de Pbito, do Ministerio da Saude.
(10 pontos)

HSffiKf

M KODTt

imihi4a
nmiattfe
*
dsafcf* • * » »flt

*«CT1 JOHEKH u » DWOHOtlXO EC* L«M»

etdt
Ikiinft « i « t» »

CMt*M AMTICtMMStf

VII

4*.

(iwdt «««•■»»KrtMtfatUik 4a:

ke|«r ■wm*******

Baddt «i t t t n tit.M(i4«ca 4s:

04m ttmi**•• ilpdfcilvar fee

oti

n«rti id a i

Questao 2
Enquanto aguardava a realizecas da ficha de admssao no crarto-sccorro de um hospial geral um homem de 55 anos apresentou
um desmaio. Foi rapidamente Sevado a saSa de emergenda, code um medico consiatou que o mesmo nao respirava e nao linha o
pulso carotideo paipavel. Neste instante o re'ego marcava 16 horas. 0 primero tragado elelrocardicgraSco foi cbtido as
10 horas e 4 minutes e esta Busirado abaixo.

a)

Qual a sequencia ideal de manobras terapeuticas que deveria ter sido usada pela equipe (to emergencia entre 10
horas
Horas e 10 horas e 4 mi
minutos?
[6 pontos)

b)

Qual a arritmia cardiaca mostrada no tragado acima?

(2 pontos)

c)

Qual a conduta mais adequada a ser tomada a partir da constatagao da arritmia?

(2 pontos)
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Questao 3
Uma professora de 45 arms prtKura uma Umdade Basica Ce Saude. queaando-se de fraqueza, sonoiencia, reducao de memoria e
da capactdade de concerttracao. ha cerca de um ano, o que dificulta sua atsvidade professional. Refere ainda garrho de peso de 3 kg
nesse periods. Ao exame fistco, ersccnsra-se pa&Ja, cesccraoa, com pressao arterial de 140* 100 mmHg. puiso de 55 bpm.
hipofonese de bulhas. auscuMa puimonar normal e discrete edema de membros Mericres. Os exames de sangue mostram
henxjgicb na de 10.5 grdL com volume corpuscular medio de 100 iL. glicema de 58_mgWL, colesterol de 290 mgfdL e creatinina de
0,9 mgfdL Ha discreta cartficmegalia a radiograia de torax e o eletrrcardicgrama esta tostrado abaixo.

D1

aVR

VI

V4

02

aVL

V2

VS

03

aVF

V3

V*

a)

Pensando num unico {fiagnostico que explique todos o s achados clinicos e laboratoriais. qual e a hipotese mais
provavel? Como confirma-Ja laboratorialmente?
(4 pontos)

b)

Qual o provavel diagnostics etiologico deste quadro? Como confirma-lo?
(4 pontos)

c)

Qual o medicamento que podera reverter todos os sirtais e sintomas desta paciente?
(2 pontos)

12
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Questao 4
Homem de 67 anos. hipertenso. desen solve quadro subito de hemiparesia esquerda. A tomografia oomputadorirada de cranio,
feta mim prorrto-soccrrc. mostra pequena area isquemica em hemssfeno cerebri direite. 0 paciente e intemaco na enfermaria de
dinica geral. Mo quinto dEa. o medico plantonista e chamado para avaliar o paciente, que se encontra agitado. 0 medeo o enoontra
lucco. orientado, referindo murta fata de ar nos ultimos 4S minutes. Esta com barvose labial, frequence respiratcria de 28 ipm. pul so
de 120 bpm. pressao arterial de 150 * 90 mmHg. auscutta cawSopulmonar nomeal, sem edemas e com exame neurbcgco inalterado
em relacao a entrada. Os exames de urgencia mostram: hemogiobina de 15 gfdL, glicemia de 10C mg'dL, radiografa de torax normal,
eletrocardicgrama com taquicardia sinusal e gasometria arterial em ar ambierrte oom pH de 7.52, pCO, de 25 mm’rlg, PO-, de
53 mmHg e bicarbonate de 22 mEqit.
a)

Qual a principal hipotese diagnostica a ser feita pelo medico plantonista? Justifique.

b)
e)

Cite tres exames subsidiaries que poderiam ser indicados para confirmar esta hipotese.
(3 pontos)
Confirmado o diagnostics, alem da administraqao d e oxigenio. qual a principal conduta terapeutica a ser adotada?
(2 pontos)

(5 pontos)

Questao 5
On menino de 4 anos e levado a Unidade Basica de Saude, em consuia fcra de dia, por apresentar aparedmerto de placas
hiperemiadas com bordos elevaders, intensamente pruriginosas. em face, trcnco e membros. apos ter side picado por um inseto h i um
dia. A mae refere que c prurido e muito intenso e chega a alrapalhar o sono.
a) Oescreva os m ecanismos fisiopatologicos que geraram o quadro clinico.
(5 pontos)
b)

Estabeleja uma estrategia terapeutica visando ao tratamento de causa basica e alivio dos sintomas.

(5 pontos)

Questao fi
On menino de 3 anos, com peso de 15 kg. chega a Unteace Basica de Saude com quadro de febre e imtabilidade ha 2 dias. A
mae refere que o filho esta inapefente e resfriado ha uma semana. No exame fisico chamam a atenyac a presenqa de hiperema
intensa e a epaciScacao de ambas as memfcranas tirrparvcas, com discrete abaulamente de membrana timpanica esquerda. O
restante do exame e normal.
a) Considerando e sse quadro clinico, quais sao os 3 principals agentes bacterianos implicados na sua genese?
(4 pontos)
b) Estabeleqa uma proposta terapeutica adequada para o caso. confeccionando a receita medica propriamente dita.
Considere as sensibilidades dos germes e o custo do tratamento.
(6 pontos)

MEC-MED-02
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Questao 7
O medico e chamado ao centra cbstetrico para acompanhar o nasctnente de uma crianca. O pre-natal cursou sem intefcorrencias,
a idade gestadonal e de 38 3/7 semanas, o trabalho de parto esta com boa evclucao. A dilata^ao e de 8-9 cm, a bolsa rcmpeu-s*
espcntaneamente ha 2 horas e o Ibiido era meconia! M do 2+ em 4+. MonHoragem normal. O obstetra raalza aspira^ac de boca e
narinas apos o desprendimemo do polo cefaSco e o recenvnascido chora assim que a expolsao se complete. Esta ccrado e ativo.
a) Quais os passos para a assistencia imediafca a este recem-nascido?
(5 pontos)
b) Quats os medicamentos obrigatorios a serem acfrninistrados nas praneras 3 horas de vida? Justrfique.
(5 pontos)

Questao 8
Voce chega ao plantao de obstetrida, as 7 horas, e eficontra no Centro Qbstetrico uma pnmigesta de 17 ancs, em decub'rto dorsal
horizontal, oom gesta^ao de termo, altura utem a de 33 cm. com este partograma (representado esquematlcamentejc
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Analisando a evolugao do trabalho de parto. qual o diagndstico que voce deve fazer ao assumir o plantao?
(3 pontos)
Nas matemidades equipadas com cardiotocdgrafo. a monitoragem intra-parto pode substituir o partograma?
Explique.
(3 pantos)
Que medidas ou condutas voce deve adotar em relagao a paciente, frente ao quadro representado no partograma?
(4 pontos)
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Questao 3
Uma mulher de 52 anos. IV gesta. IV para, casada. procura um ambuiaiorio de um hospital unsversiiario para tana avaliagao
dinica periodica. Diz que faz 4 anos que nao vai ao medico e. nesse periodo. vem sentindo-se muito bem. sem qualquer sirstoma. nao
tendo fe to exames subsidiaries. Apresenta m enstruates regularmente. Sua pressao arterial e 130 * S2 mmHg e seu trWsce de
massa corporea e 27 kgfai3. 0 exame fisico nao revela aSteracoes significativas.
a] Cite S exames subsidiaries que devem ser solicitados nessa paciente para diagnostico precoce de doengas ou
condigoes assintomaticas (rastreamento) e indique. para cada exame solicitado. a condigao ou doenga que esta sendo
pgstfiifs ada.
So serao considerados corretos aqueles exames em que ja houver evidencias cientificas da sua utilidade na situagao
descrita.
(10 pontos)

Questao 10
Uma senhora de 46 anos vem ao pronto-socorro queixanco-se de dor em epigastric, ccm mradagao para todo o arxiar superior do
abdome e para o dorso, ha cerca de oito boras. A dor comecou de repents, e Mensa. continua e accmpanhada de nauseas e
vcmitos. i etilista e tem Mpertensio arterial leve em tratamento ha 2 anos. nao sadervdo referir a medicagao que usa. Diz mjnca ter
bdo problems semelhsme. Ao exame. a paciente esta em bom estado geral, emfcora um pouco desidratada, taquipneica e anstosa.
Pulso: 110 batimentos por minuto; pressao arterial: 110*70 mmHg; trequencia resparatoria: 22 incursoes por minuto: temperatura
axilari 36.9 'C. 0 abdome esta um pouco distenrfdo, a paciente tem imiita dor a palpagao de epigastric e os ruidos hSdroaereos estao
ausentes. O metSeo faz a hipotese de pancreatite. que e confirmada per exames laboratories. Ccnsiderando a doenga desta paciente.
a)

Descreva tres etiologias possiveis.
(S pontos)

b)

Quais as medidas terapeuticas clinicas essenciais na abordagem inicial desta paciente? Justifique.
(5 pontos)

MEC-MED-02
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47.
IMPRESSdES SOBRE A PROVA
As questoes abaixo vsam a ievarttar sua opiniao sobre a
qualidade e a adequagao da prova que vece acacou de reaizar
e tambem sobre o sett desempenho na prova.
Assinale as altemaiivas correspondentes a sua opiniac e a
razaa que explica o seu desempenho ncs espagos prcprios
(parte inferior) da Folha de Respostas.
Agradecemos sua colaboracao.

41.

(A)
(B)
<C)
(D)
m
48.

{A)

(B)

Medtamamente adequada.

(C)

Pouco adequada.

(0)

Totalmente snadequada.

2002.
2001.
2000.
tfl» .
Outo.

<£} Desconftego os
Provao/2002.

Qua? o gray de dificukiade desla prova?
MuSo fact!.
FadL
Medo.
Difictl.
tM o Dificil.

49.

43. Quanto a exSensao, como voce constdera a prova?
{A)
(B)
(C)
(0)
m

Mu>lo longa.
Longa.
Adequada.
Curia.
MuSocurta.

Para voce, como fbi o tempo destinado a resolugac da
prova?
{A)
(B)
fC)
(D)
(E)

45.

46. As questoes da prova apresentam emmctados dam s e
objelivos?
|A)
sB)
iC)
;D)
!E)

Sim. todas apsreserrtam.
Sim, a makwia apresenta.
Sim. mas apenas cerca de metade apresenta.
Nao, poucas apresentam.
Nao. nenhuma apresenta.

aefinidos

para

o

Come voce avalia a adequagao da prova para verifacar as
habilidades que deversam 1er sido desenvoividas durante o
curso. confctme definido para o Pmvaof2C02?
(A)

Plenamente adequada.

m

Medianamente adequada.

(C)

Pouco adequada.

(E)

Desconhego as
Provao/2002.

habilidades defiredas para o

50. Com que tpo de problema voce se deparou mais
feguentemenfe as responder a esta prova?

Excessivo.
Pouco mais que suficiente.
Suficiente.
Quase suficiente.
fnsufciente.

Antes das 14h30mtn.
Aprox'imadamente a s 14h30mm.
Entire 14h30min e 15h30msn.
Erttre 15h3flmin e 16h3Qmm.
Entire 16h3Gmin e 17h.

conteudcs

(0) Totelrrwnte madequada.

A que haras voce corcluiu a prova?
(A)
iB)
(C)
(0)
(E)

_

Como voce avafia a adequagao da prova aos conieudos
deftnidos para o Ppovao/20021 desse curso?
{A} Totalmerfe adequada.

(A)
!B)
(C)
<D)
©

44.

Sempre excessivas.
Sempre suficentes.
Suftcientes na masorta das vezes.
Suficientes somente em aigtms casos.
Sempre insuftcsefttes.

Quai o ano de concsusac deste seu curso de graduagao?

®)
(C)
(0)
m
42.

Como voce constdera as infcrmagoes fcmectdas em oada
questao para a sua resctugao?

51.

(A)

Desccnhecimemo do conleudo,

(S)

Forma de sbordagem do ccnteudo dferense daquefa
a ewe estou habduado.

IC)

Fata de mctivagao para fazer a prova.

(0)

Espago msufciente para responder as questoes.

(E)

Nao live qoaSquer tipo de dificuldade para responder
a prova.

Como vcce explicaria o seu desempenho na prova?
(A)

Nao estudei durante o curso a materia desses
ccnieudos.

(Bi

Estudei somente alguns desses comeudos durante o
curso. mas nao os aprendi bent.

(C)

Estudei a materia desses conieudos ha muito tempo
ejaosesqueoi.

(D) Estudei muitos desses conteudcs durante o ourso,
mas nem todos aprendi bem.
(E)

Estudei e ccrshego bem todos esses conieudos.
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S I S T E M A DE AVALIACAO
DA E D U CA<;A O 5 U P E R I O R

Esta pesquisa e parte integrante do Exame Nadonal de Cursos - o Provao - e tem por objetivo nao so
levantar informag oes que permitam trag ar o perfil do conjunto de graduandos, m as tam bem ouvir a voz dos
graduandos sobre as condigoes de ensino no seu curso. Ela permitira o planejamento de agoes, na busca da
melhoria da qualidade dos cursos.
Para que e s sa meta seja alcangada, e importante sua participagao.
Procure responder a esta pesquisa de forma individual, conscienciosa e independents A fidedignidade das
suas respostas e fundamental.
Em cada questao, marque apen as u m a resposta, ou seja, aquela que m e lh o r corresponda as su as
caracteristicas pessoais, a s condigoes d e ensino vivenciadas por voce e as su as perspectivas para o futuro.
Os dados obtidos serao sem pre tratados estatisticamente, de forma agregada, isto e, segundo grupos de
individuos. Nao havera tratamento e divulgagao d e dados pessoais.
Preencha o cartao apropnado com a s suas respostas, utilizando para tanto caneta esferografica preta.
E n tre g u e e s s e c a rta o n a s a la o n d e v o c e v ai rea liz ar o P ro v ao , n o d ia 9 d e ju n h o .
G ra to s p e la s u a v a lio sa c o n trib u ig ao .

01 - Em relagao a o Exam e N acional d e C u rso s, voce
g o s ta r ia d e r e c e b e r o r e s u lta d o d e s e u
d e se m p e n h o n a pro v a?
(A)

- Sim.

(B )-N ao.

QUEMEVOCE?
02 - Qua! o s e u e sta d o civil?
(A) Solteirofa).
(B) Casado(a).
(C)Separado(aydesquitado(aydivorciado{a).
(D)Viuvo(a).
(E)Outro.
03 - Q u an to s irm aos v o c e tem ?
(A) Nenhum.
(B)Um.
(C) Dois.
(D)Tres.
(E) Quatro ou mais.
04 - Q u a n to s filhos v o ce te m ?
(A) Nenhum.
(B) Um.
(C) Dois.
(D) Tres.
(E) Quatro ou mais.
MEC
Mimeefte sa EAfca?4o

IflB P

i^KtiaiNaciavideEssuaos

05 - Com o voce s e c o n sid e ra ?
(A) Brancofa).
(B) Negro(a).
(C) Pardo(a) / mulato(a).
(D) Amarelo(a) (de origem oriental).
(E) indigena.
06 - Com quern voce m orou d u ran te a m aior pa rte do
tem po em que frequentou se u c u rso d e graduagao?
(A) Com o s pais e/ou outros parentes.
(B) Com esposo(a) e/ou filho(s).
(C) Com amigos.
(D) Com colegas em alojamento universitario.
(E) Sozinho(a).
07 - Em qual d a s faix as abaixo vocS calcu ta e s ta r a
s o m a d a re n d a m e n s a l d o s m e m b ro s d a s u a
familia que m oram em s u a c a s a ?
(A) Ate R$ 600,00.
(B) De R$ 601,00 a R$ 2.000,00.
(C) De R$ 2.001,00 a RS 4.000,00.
(D) De R$ 4.001,00 a R$ 10.000,00.
(E) Mais deR S 10.000,00.
08 - Qual o m eio d e locom ogao m ais utilizado por
v oce p a ra c h e g a r a s u a in stitu ig ao ?
(A) Carro ou motocicleta proprios.
(B) Carona com amigos e vizinhos.
(C) Transporte coletivo (6nibus, trem, metro).
(D) Bicicleta ou a pe.
(E)Outro.
DAES

CorMrck)

Funda^ao Cesgranrio.'Fundasao Carlos ChaQas

e AvatiafSooa E oxagio Superw
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09 -D u ra n te a m aior p a rte d o s e u c u rs o . qual foi a
c a r g a h o r a r ia a p r o x im a d a d e s u a a tiv id a d e
re m u n e rad a (nao c o n ta r e sta g io re m u n e ra d o )?

(A)Naoexerciatividaderemunerada.
(B)Trabalheieventualmente,semvinculotrabalhista.
(C)Trabalheiate20Korassemanais.
(D)Trabalheimaisde20horasemenosde40horas
semanais.
(E) Trabalheiemtempointegral-40horassemanais
oumais.

1 7 - Q u e m e io v o c e m a is u tiliz a p a r a s e m a n te r
a tu a liz ad o s o b re o s a c o n te c im e n to s d o m u n d o
c o n te m p o ra n e o ?
(A) Jornais.
(B) Revistas.
(C )W
(D) Radio.
(E) Internet.

18 - C om o e s e u co n h ec im e n to d e lingua in g le s a ?
(A) Leio, escrevo e falo bem.
(B) Lew, escrevo e falo razoavelmente.
(C) Leio e escrevo, m a s nao falo.
(D) Leio, m as nao escrevo nem falo.
(E) Praticam ente nulo.

10 - Q ue tipo d e bolsa de e s tu d o s ou d e flnanciam ento
voce receb eu para cu steio d a s d e s p e s a s d o c u rso ?

(A)FlnanciamentoEstudantil-FIES.
(B) Bolsaintegraloferecidapelainstituifao.
(C)Bolsaparcialoferecidapelainstitui^aooudesconto
nasanuidades.
(D)Bolsa, parcialouintegral,oferecidaporentidades
extemas.
(E) Nenhum.

19 - C om o e s e u c o n h ec im e n to d e lingua e s p a n h o la ?
(A) Leio, escrevo e f a b bem.
(B) L eb, escrevo e falo razoavelmente.
(C) Leio e escrevo, m as nao falo.
(D) Leio, m as nao escrevo nem fab.
(E) Praticam ente nulo.

11 - Q ual o g ra u d e e sc o la rid a d e d o s e u p a i?

(A)Nenhumaescolaridade.
(B) Ensinofundamentalincomplete(atea4*serie).
(C)Ensinofundamentalcompleto(atea8“serie).
(D)Ensinomediocompleto.
(E)Superior.

12 - Qual o g ra u d e e sc o la rid a d e d e s u a m ae ?

(A)Nenhumaescolaridade.
(B) Ensinofundamentalincomplete(atea4"serie).
(C)Ensinofundamentalcompleto(atea8®serie).
(D) Ensinomediocompleto.
(E) Superior.

13 - Em que tipo d e e sc o la voce cu rso u o e n sin o m edio?

(A)Todoemescolapublica.
(B)Todoemescolaprivada.
(C)Amaiorpartedotempoemescolapublica.
(D)Amaiorpartedotempoemescolaprivada.
(E) Metadeemescolapublicae metadeemescola
privada.

1 4 - Q ue tipo d e c u rso d e e n sin o m edio v o c e c o n clu iu ?

(A)Comumoudeeducajaogeral,noensinoregular.
(B) Tecnico(eletronica, contabilidade,agricola,etc.),
noensinoregular.
(C)Magisteriode1* a 4aSeries(CursoNormal), no
ensinoregular.
(D)Supletivo.
(E) Outrocurso.

15 - D urante o s e u c u rs o d e g ra d u a^ a o , q u a n to s livros
v o ce leu em m edia p o r ano. e x c e tu a n d o -s e o s
livros e s c o la re s ?

(A)Seisoumais.
(B)Quatroacinco.
(C)Doisatres.
(D)Um.
(E)Nenhum.

1 6 - Q u a n d o v o ce c o s tu m a le r jo rn a is ?

(A)Diariamente.
(B)Duasvezesporsemana.
(C)Somenteaosdomingos.
(D)Raramente.
(E)Nunca.

COMOVOCELIDACOMOMICROCOMPUTADOR?
20 - C
omquefrequenciavoceutilizamicrocomputador?
(A) D
iariamente.
(B) De3a6vezesporsemana.
(C) 1 ou2 vezesporsemana.
(D) Esporadicamente.
(E) Nunca. (Nestecaso, passeparaaquestao25).
21 - O
nde voce utiliza microcomputador commais
frequencia?
(A) E
mcasa.
(B)Notrabalho.
(C)Naminhainstituifaodeensino.
(D)Embibl'iotecasforadaminhainstitui$ao.
(E)Emoutroslocais.
22 - C
omovoceaprendeuaoperaromicrocomputador?
(A) Sozinho(a),portentativas.
(B)Sozinho(a), combibliografiaespecializada.
(C)Comorientajao,naminhainstitui^aodeensino.
(D)Comorientagao,nomeulocaldetrabalho.
(E)Emcursosespecializados.
23- E
mqual dassituagoesabaixovoceutilizamaiso
microcomputador?
(A) E
ntretenimento.
(B)Trabalhosescolares.
(C)Trabalhosprofissbnais.
(D)Pesquisa.
(E)ComunicafSoviae-mail.
24 - D
eondevocetempredominantementeacessado
aInternet?
(A) D
aminhainstitui9aodeensino.
(B)Daminhacasa.
(C)Domeubcaldetrabalho.
(D)Deoutrolocal.
(E)NuncativeoportunidadedeacessaraInternet.
2
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3 2 - C om o v o c e a v alia a a tu a liz ag a o d o a c e rv o d a
biblioteca face a s n e c e s s id a d e s cu rric u la re s do
se u curso?
(A) E atualizado.
(B) E medianam ente atualizado.
(C) E pouco atualizado.
(D) E desatualizado.
(E) Nao sei responder.

C OMO VOC£ ANALISA AS CONDIGOES DA
INSTITUICAO ONDE ESTA CONCLUINDO O CURSO DE

graduaqAo?

25 - Durante a m aior p arte do se u curso. considerandose a p e n a s a s aulas teoricas, qual o num ero m edio
de a lu n o s p o rtu rm a ?
(A) Ate 30.
(B) Entre 31 e 50.
(C) Entre 51 e 70.
(D) Entre 71 e 100.
(E) Mais d e 100.

3 3 - Com relagao a o s livros m ais u s a d o s no c u rso , o
num ero de ex em p lare s disp o n iv eis na biblioteca
ate n d e a o alu n a d o ?
(A) Atende plenamente.
(B) Atende razoavelmente.
(C) Atende precariamente.
(D) Nao atende.
(E) Nao sei responder.

2 6 - A s a u l a s p r a t i c a s c o m p o r ta m um n u m e ro
a d e q u a d o d e a lu n o s e m re la g a o a o e s p a g o
p e d ag o g ico disponivel?
(A) Sim, todas elas.
(B) Sim, a maior parte delas.
(C) Sim, m as ap en as m etade delas.
(D) Sim, m as poucas.
(E) N3o, nehuma.

3 4 - C om o voce avalia a a tu a liz a g a o d o a c e rv o d e
p e r id d i c o s e s p e c i a l i z a d o s d i s p o n i v e i s n a
biblioteca?
(A) E atualizado.
(B) E medianam ente atualizado.
(C) E desatualizado.
(D) Nao existe acervo de periddicos especializados.
(E) Nao sei responder.

27 - As aulas praticas oferecem material d e c o n su m o
su ficiente para o n um ero de a lu n o s ?
(A) Sim, todas elas.
(B) Sim, a maior parte delas.
(C) Sim, m as apenas m etade delas.
(D) Sim, m as poucas.
(E) Nao, nenhuma.

35 - A biblioteca d e s u a instituigao o fe re c e servigo d e
em prestim o d e livros?
(A) Sim, para todo o acervo.
(B) Sim, m as a p e n a s para obras de carater didatico.
(C) Sim, m as a p e n a s para obras de interesse geral.
(D) Nao ha emprestimo.
(E) Nao sei responder.

2 8 - A s a u la s p ra tic a s d is p d e m d e e q u ip a m e n to s
su fic ie n tes ao n um ero d e alu n o s?
(A) Sim, todas elas.
(B) Sim, a maior parte delas.
(C) Sim, m as apenas m etade delas.
(D) Sim, m as poucas.
(E) Nao, nenhuma.

3 6 - C om o e o s e rv ig o d e p e s q u i s a b ib tio g ra fic a
oferecido?
(A) Utiliza ap en as processos manuais.
(B) Dispoe de sistem a informatizado local.
(C) Dispoe de sistem a informatizado local e de acesso
a rede national de bibliotecas.
(D) Dispoe de sistema informatizado local e de acesso
a s redes national e international de bibliotecas.
(E) Nao sei responder.

2 9 - C o m o s a o o s e q u ip a m e n to s d e la b o ra to r io
utilizados durante o s e u c u rso ?
(A) Atualizados e bem conservados.
(B) Atuaiizados, m as mal conservados.
(C) Desatualizados, m as bem conservados.
(D) Desatualizados e mal conservados.
(E) Nao ha laboratorio no meu curso.
3 0 - C om o a s u a instituigao viabiliza o a c e s s o d o s
a lu n o s d e g ra d u a g a o a o s m ic ro co m p u tad o re s,
p a ra a te n d e r a s n e c e s s id a d e s d o s e u c u rso ?
(A) Plenamente.
(B) De forma limitada.
(C) Nao viabiliza para o s alunos do m eu curso.
(D) Nao viabiliza para nenhum aluno.
(E) O curso nao necessita de microcomputadores.

37 - Com o e o horario de funcionam ento d a biblioteca?
(A) Plenamente adequado.
(B) Parcialmente adequado.
(C) Pouco adequado.
(D) Inadequado.
(E) Nao sei responder.

31 - Com q u e freq u en cia v o c e utiliza a biblioteca de
s u a instituigao?
(A) Utilizo ffeqiientemente.
(B) Utilizo com razoavel frequencia.
(C) Utilizo raramente.
(D) Nunca a utilizo.
(E) A instituigao nao tem biblioteca. (Neste caso, passe
para a questao 39).

3 8 - Q u e c o n d ig o e s a s in s ta la g d e s d a b ib lio te c a
o ferecem p a ra leitura e e stu d o ?
(A) Plenamente adequadas.
(B) Parcialmente adequadas.
(C) Pouco adequadas.
(D) Inadequadas.
(E) Nao sei responder.

3
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COMO VOCE AVALIA O TRABALHO
DOS DOCENTES E O CURRICULO DO SEU CURSO DE
GRADUAGAO?
39 - D urante o s e u c u rso , q u a n ta s h o ra s p o r se m a n a
v o c e te m d e d ic a d o , e m m e d ia , a o s e s t u d o s ,
e x c e tu a n d o -se a s h o ra s d e a u la ?
(A) Mais de oito.
(B) S eis a oito.
(C) Tres a cinco.
(D) Uma a duas.
(E) N enhum a, a p e n a s assisto a s aulas.
40 - Q ue tip o d e atividade a cad em ics voce desenvolveu
nor mais tem po durante o se u curso, alem daquelas
obrigatorias?
(A) Atividades de iniciagao cientrfica ou tecnologica.
(B) Atividades d e monitoria.
(C) Atividades em projetos d e pesquisa conduzidos por
professores da minha instituigao.
(D) Atividades de extensao promovidas pela instituigao.
(E) Nenhuma atividade.
41 - P or qual entid ad e foi prom ovida a m aior p a n e d o s
e ventos (co n g resso s, jornadas, se m in a rio s, etc.) de
q u e voce participou no d eco rre r d o s e u c u rso ?
(A) Pela m inha instituigao d e ensino.
(B) Por outras instrtuigoes d e ensino.
(C) Por diretorios estudantis ou centros academ icos.
(D) Por associag oes cientificas ou profissionais da area.
(E) Nao participei d e eventos.
42 - Q ue a tiv id ad e(s) ex tra cu rric u la r(es) o ferecid a(s)
p e la s u a in s titu ig a o v o c e m a is d e s e n v o lv e u
d u ra n te o p e rio d o d e realizag ao d o s e u c u rs o ?
(A) Atividades culturais (palestras, conferencias, etc.).
(B) Atividades artisticas (teatro, musica, etc.).
(C) Atividades desportivas.
(D) Esfudo d e linguas estrangeiras.
(E) Nenhuma.
4 3 - Q u al a s u a o p in ia o s o b r e a c o m p o s ig a o d a s
disciplinas em relagao a o s objetivos do s e u c u rso ?
(A) Atende muito bem.
(B) Atende bem.
(C) Atende parcialmente.
(D) Atende precariam ente.
(E) N ecessita de reformulagao geral.
4 4 - C om o v o c e avalia o equilibrio e n tre a q u a n tid a d e
d e c o n te u d o e a c a rg a h o ra ria d a m aio r p a rte d a s
d isc ip lin as d o s e u c u rs o ?
(A) Otimo.
(B) Bom.
(C) Regular.
(D) Fraco.
(E) Inexistente.
4 5 - Ao iniciarem o s tra b a lh o s em c a d a d iscip lin a, o s
d o c e n te s a p resen tam e discutem o piano d e e n sin o
com o s a lu n o s ?
(A) Todos.
(B) A maior parte.
(C) Metade.
(D) Poucos.
(E) Nenhum. (N este caso , p a sse para a questao 48).

46 —E s s e s p ia n o s d e e n sin o a p re s e n ta m com ckireza
o s objetiv o s, a m etodologia, o s p ro c e d im e n to s d e
a v a lia g a o , o c r o n o g ra m a e a b ib lio g ra fia d a
d iscip lin a?

(A)Todosapresentam.
(B)Amaiorparteapresenta.
(C) M
etadeapresenta.
(D)Poucosapresentam.
(E)Nenhumapresenta.

47 - Em q u e m edida a s orientagoes c o n tid a s n o s p ian o s
d e e n s in o s a o im p o rta n te s p a ra o s a lu n o s n o
d esen v o lv im en to do c u rs o ?

(A)Saomuitoimportantes.
(B)Saoimportantes.
(C) Saom
edianamenteimportantes.
(D)Tempoucaimportancia.
(E) N
aos3oimportantes.

4 8 - D u ran te o s e u c u rs o , q u e te c n ic a d e e n s in o a.
m a io r ia d o s p r o f e s s o r e s te m u t il i z a d o ,
p re d o m in a n te m e n te ?

(A)Aulasexpositivas(prelegao).
(B)Aulasexpositivas, comparticipagSodosalunos.
(C)Aulaspraticas.
(D) T
rabalhosdeqrupo,desenvolvidosemsaladeaula.
(E)Outra.

4 9 - Ao lo n g o d o s e u c u r s o , v o c e foi s o lic ita d o a
realizar a tiv id ad es d e p e s q u is a c o m o e stra te g ia
d e a p re n d iz a g e m ?

(A)Sim.emtodasasdisciplinas.
(B)Sim,namaiorpartedasdisciplinas.
(C)Sim,emmetadedasdisciplinas.
(D)Sim,empoucasdisciplinas.
(E) N
ao,emnenhumadisciplina.

5 0 - Ao r e a liz a r a ti v i d a d e s d e p e s q u i s a para a s
d isciplinas d e s e u c u rso , q u e fonte(s) v oce utilizou
m ais freq iien te m e n te?
O

(A) acervodabibliotecadaminhainstituigao.
(B)Oacervodabibliotecadeoutrainstituigao.
(C)Livrose/ou periddicosdeminhapropriedade.
(D)AInternet.
(E) N
aoreatizeipesquisasnomeucurso.

51 — C om o v o c e avalia o s p ro c e d im e n to s d e e n s in o
a d o ta d o s pela m aioria d o s p ro fe s s o re s te n d o em
v ista o s objetivos d o c u rs o ?

(A)Bastanteadequados.
(B)Adequados.
(C) Parcialmenteadequados.
(D) Poucoadequados.
(E) Inadequados.

5 2 - Q u a l t ip o d e m a te r ia l, d e n t r e o s a b a ix o
r e l a c i o n a d o s , te m s i d o m a is u tiliz a d o p o r
indicagao de s e u s p ro fe s s o r e s d u ra n te o c u rs o ?

(A)Livroa-textoe/oumanuals.
(B)Apostilaseresumos.
(C)Copiasdetrechosoucapitulosdelivros.
(D)Artigosdeperiodicosespecializados.
(E) A
notagoesmanuaisecademosdenotas.
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61 - As ieituras d o c u rs o b a s e a ra m -s e em
(A) m anuais academ icos.
(B) bibliografiasespecializadas.
(C) apostilas.
(D) livros didaticos.

53 - Q ue in stru m e n to s d e avaliacao a m aioria d o s s e u s
p ro fe s s o re s a d o ta p re d o m in an te m e n te?
(A) Provas escritas discursivas.
(B) Testes objetivos.
(C) Trabalhos de grupo.
(D) T rabalhos irtdividuais.
(E) Provas praticas.

62 - A s u a instituigao d e e n sin o c o n ta com b ib lio tecas
e sp e c ia liz a d a s em C ien c ias H u m an as?
(A) Sim.
(B) Nao.

54 - C om o e a d isponibilidade d o s p ro fe s so re s d o se u
cu rso , na instituigao, p ara orientagao e x tra c la sse ?
(A) Todos tem disponibilidade.
(B) A maioria tem disponibilidade.
(C) C erca d a m etade tem disponibilidade.
(D) P oucos tem disponibilidade.
(E) Nenhum tem disponibilidade.
55-

63-

A biblioteca d a s u a instituigao d e e n sin o p o ss u i
em to rn o d e 10.000 v o lu m e s d e o b ra s ?
(A) Sim.
(B) Nao.

N as q u e s to e s n51 64 a 67, indique s e , no d e c o rre r do
c u rs o , v o c e te v e o p o rtu n id a d e d e d e s e n v o lv e r a s
ativ id ad es re la cio n a d as.

S e u s p r o f e s s o r e s tem d e m o n s tr a d o d o m in io
64 - A presentar o raim ente o s re su lta d o s d e p e s q u is a s
atualizad o d a s d isc ip lin as m in istra d as?
em e v e n to s d e iniciagao cientrfica.
(A) Sim, todos.
(A) Sim.
(B)N3o.
(B) Sim, a maior parte deles.
(C) Sim, m as ap en a s m etade deles.
6 5 - E screv er trab a lh o s d e c u n h o acad em ico , em c o (D) Sim, m as poucos.
autoria com p ro fe s so re s, c h e g a n d o a publica-los
(E) Nao, nenhum deles.
em periddicos, a n ais d e e v e n to s, jo rn ais ou livros.
(A) Sim.
(B) Nao.

6 6 - E sc rev e r tra b a lh o s h isto ric o s, individualm ente,
culm inando com a publicagao em jornais, re v ista s
ou livros.
5 6 - C om o v o ce avatia o nivel d e e x ig e n cia d o s e u
(A) Sim.
(B) Nao.
curso?
(A) Deveria ter exigido muito mais d e mim.
67 - Participar d e e v e n to s d e e x te n sa o - se m in a rio s,
(B) Deveria ter exigido urn pouco m ais de mim.
c u rso s, encontros, jo m a d a s e c o n g re ss o s - na area
(C) Exigiu d e mim na medida certa.
d e Historia, p o r incentivo d a s u a instituigao de
(D) Deveria ter exigido um pouco m enos de mim.
ensino.
(A) Sim.
(B) Nao.
(E) Deveria ter exigido muito m enos de mim.
QUAIS AS MAIORES C O N T R IB U T E S DO SEU CURSO?

6 8 - C om o tem s id o re a liz a d o o e s ta g io c u rric u la r
su p erv isio n ad o no s e u c u rso ?
(A) De forma sim uiada em sala de aula.
(B) Em escolas de ensino fundamental e/ou medio,
com a supervisao direta da minha instituigao.
(C) Em escolas de ensino fundamental e/ou medio,
sem a supervisao direta d a minha instituigao.
(D) Em em presas e organizagoes diversas.
(E) Naotem ocorrido.

57 - Q uai v o c e c o n sid e rs a principal con trib u ig ao do
c u rso q u e e s ta co n clu in d o ?
(A) A obtengao d e diploma de nivel superior.
(B) A aquisigao de cultura geral.
(C) A aquisigao de formagao profissional.
(D) A aquisigao de formagao teorica.
(E) Melhores perspectivas de ganhos materials.
58-

Q ual d a s h a b ilid a d e s a b a ix o o se u c u rso
po ssib ilito u q u e v oce d e se n v o lv e ss e d e m elhor
69 form a?
(A) Trabalhar em equipe.
(B) R adocinar logicamente / analisar criticamente.
(C) Comunicar-se.
(D) Resolver problemas / tom ar decisoes.
(E) Aplicar inovagoes tecnologicas.

Qual foi, no s e u en te n d er, a m aior c ontribuigao
do s e u e stag io cu rricu lar su p e rv isio n a d o ?
(A) O aperfeigoamento tecnico-profissional.
(B) O conhecimento do m ercado de trabalho.
(C) 0 conhecimento de novas a re a s de atuagao para
os graduados do curso.
(D) A reafirmagao da escolha profissional feita.
(E) A d em o n stra g ao d a n e c e s s id a d e d e e stu d o
continuo para eficiente exercicio profissional.

RESPONDA AGORA AS QUESTOES ESPECIFIC AS
PARA OS GRADUANDOS DE HISTORIA

Nas q u e sto e s de n®70 a 76, indique o s tip o s de trab alh o s
e sc rito s p ro p o sto s c o m o a valiagao n o d e c o rre r d e s e u
curso.

5 9 - 0 c u r s o o fe re c e u o p o r tu n id a d e s p a ra o
co n h ec im e n to e d esen v o lv im en to d e a rq u iv o s?
(A) Sim.
(B)NSo.

7 0 - T r a b a lh o s c o m p l e m e n ta r e s a o s c o n t e u d o s
d e se n v o lv id o s em sa la d e aula.
(A) Sim.
(B) Nao.

6 0 - 0 c u rs o o fe re c eu o p o rtu n id a d e s p a ra o trab alh o
de se leg a o e tratam e n to d e d o c u m e n ta g a o ?
(A) Sim.
(B)Nao.

71 - R elatorios d e a tiv id ad e s d e se n v o lv id as p o r v o ce
em p ro jeto s d e p e s q u is a n a a re a d e H istoria.
(A) Sim.
(B) Nao.

5
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72- Relatoriosdeestagiosemescolasdeensinomedio
e/ou fundamental.
(A)

Sim.

(B) N3o.

73- Relatoriosdeatividadesdesenvolvidasporvoce,
na area de Historia, em escolas ou em
organizagoesdiversas.
(A)

Sim.

(B) Nao.

74- Relatoriosdeatividades desenvolvidas porvoce
juntoa comunidade, dentrodaarea de atuagao
docursodeHistoria.
(A)

Sim.

(B) Nao.

75- Relatoriosdeatividadesdesenvolvidas porvoce
em“semanas academicas"ouseminarios sobre
tematicasespecificasdocurso.
(A)

Sim.

(B) Nao.

76- Monografiafinal de curso, apresentada perante
Banca Examinadora.
(A)

Sim.

(B) Nao.

QUAIS AS SUAS PERSPECTIVAS FUTURAS?
77 - Q uanto a o exercicio profissional, a p o s a co n clu sa o
d e s te c u rso , o q u e v o c e p re te n d e ?
(A) Pretendo procurarem prego na area de Historia.
(B) Ja estou enipregado na area de Historia e pretendo
continuarna m esm a atividade.
(C) Pretendo abrir organizagao na a rea de Historia.
(D) P re te n d o c o m e g a r a tra b a lh a r ou c o n tin u a r
trabalhando em outra area. (Neste caso, p asse para
a questao 79).
(E) Nao pretendo trabalhar. (Neste caso, p a sse para a
quest5o 79).
7 8 - Q u a l a s u a p r e f e r e n c i a p a r a o e x e r c ic i o
p ro fissio n a l, d e n tro d a a re a d e H istoria?
(A) Empregar-me como professor.
(B) Em pregar-m e com o pesq u isad o ro u outra funcao
relacionada com a area de Historia.
(C) Abrir um a escola particular.
(D) Criar outras fontes de trabalho na area.
(E) Nao pretendo trabalhar na area.
7 9 - Q u a n to a o s e s t u d o s n o e n s in o re g u la r, a p o s
c o n cfu id a a g ra d u a g a o em H isto ria, q u e o u tro
c u r s o v o ce p re te n d e fa ze r?
(A) Mestrado e/ou Doutorado na area.
(B) Mestrado e/ou Doutorado em outra area.
(C) Especializagao e/ou Aperfeigoamento.
(D) Outro curso de graduagao.
(E) Nao pretendo fazer nenhum curso.

6

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

238

■.IU-W.WM.l-.R-t.Wl
S IS T E M A DE AVALIAgA O
DA E D U C A Q A O S U P E R IO R

Esta pesquisa e parte integrante do Exame Naciona! d e Cursos - o Provao - e tem por objetivo nao so
levantar informagoes que permitam tragar o perfil do conjunto de graduandos, m as tambem ouvir a voz dos
graduandos sobre a s condigoes de ensino no seu curso. Ela permitira o planejamento de agoes, na busca da
melhoria da qualidade dos cursos
Para que e s s a meta seja alcangada, e importante sua participagao.
Procure responder a esta pesquisa de forma individual, conscienciosa e independente. A fidedignidade d as
su a s respostas e fundamental.
Em cada questao, marque ap en as um a resposta. ou seja, aquela que m elhor corresponda a s su a s
caracteristicas pessoais, a s condigoes de ensino vivenciadas por voce e a s su as perspectives para o futuro.
Os dados obtidos serao sem pre tratados estatisticamente, de forma agregada, isto e, segundo grupos de
individuos. Nao havera tratamento e divulgagao d e dados pessoais.
Preencha o cartao apropriado com as suas respostas, utilizando para tanto caneta esferografica preta.
E ntregue e s s e ca rtao na sa la o n d e v o ce vai realizar o Provao, no dia 9 d e ju n h o .
G ratos pela su a valiosa contribuigao.

01 - Em relagao ao E xam e N acional d e C u rso s, v oce
g o s ta r ia d e r e c e b e r o re s u lta d o d e s e u
d e se m p e n h o n a p ro v a ?
(A )-S im .

(B )-N ao.

QUEM EVOCE?
02 - Q ual o s e u e s ta d o civil?
(A) Solteiro(a).
(B) Casado(a).
(C) Separado(aydesquitado(a)/divorciado(a).
(D)Viuvo{a).
(E) Outro.
03 - Q u a n to s irm a o s v o ce te m ?
(A) Nenhum.
(B) Urn.
(C) Dois.
(D)Tres.
(E) Quatro ou mais.
04 - Q u a n to s filhos v o c e tem ?
(A) Nenhum.
(B)Um.
(C) Dois.
(D)Tres.
(E) Q uatro ou mais.
MEC
Mhtsj&iocBE&iGa^So

in E F
ireSMaNactaflaideBSudos
e p«tquisac E&cac&ntfs

05 - C om o v o c e s e c o n s id e rs ?
(A) Brancofa).
(B) Negro(a).
(C) Pardo(a) / mulato(a).
(D) Amarelo(a) (de origem oriental).
(E) Indigena.
06 - Com quern v oce m orou d u ra n te a m aior p a rte d o
tem po em que freqiientou s e u c u rso d e g rad u ag ao ?
(A) Com os pais e/ou outros parentes.
(B) Com esposo(a) e/ou filho(s).
(C) Com amigos.
(D) Com colegas em alojamento universitario.
(E) Sozinho(a).
07 - Em qual d a s faix as ab aix o v o c e calcu la e s ta r a
s o m a d a re n d a m e n s a l d o s m e m b ro s d a s u a
fam ilia que m oram em s u a c a s a ?
(A) Ate R$ 600,00.
(B) De RS 601,00 a R$ 2.000,00.
(C) De RS 2.001,00 a RS 4.000,00.
(D) De R$ 4.001,00 a RS 10.000,00.
(E) Mais d eR S 10.000,00.
08 - Q ual o m eio d e lo co m o g a o m ais utilizado p o r
v o c e p a ra c h e g a r a s u a in stitu ig ao ?
(A )Carroou motocicleta proprios.
(B) Carona com am igos e vizinhos.
(C) Transporte coletivo (onibus, trem, metro).
(D) Bicicleta ou a pe.
(E) Outro.
DAES

UdeEstMSsZttas

comotcb
Fundagao C « ^ M rio /F u n d i(M Carlos Chagas
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09 -Durante a maior parte do seu curso. qual foi a
carga horaria aproxim ada de su a atividade
remunerada (nao contar estagio remunerado)?
(A) Nao exerci atividade remunerada.
(B) Trabalhei eventualmente, sem vinculo trabalhista.
(C) Trabalhei ate 20 horas semanais.
(D) Trabalhei mais de 20 horas e menos de 40 horas
semanais.
(E) Trabalhei em tempo integral - 40 horas semanais
ou mais.

10 - Que tipo de bolsa de estudos ou de flnanciamento
voce recebeu para custeio das despesas do curso?
(A) Financiamento Estudantil - FIES.
(B) Bolsa integral oferecida pela instituigao.
(C) Bolsa parcial oferecida pela instituigao ou desconto
nas anuidades.
(D) Bolsa, parcial ou integral, oferecida por entidades
extemas.
(E) Nenhum.
11 - Qual o grau de escolaridade do seu pal?
(A) Nenhuma escolaridade.
(B) Ensino fundamental incompleto (ate a 4* serie).
(C) Ensino fundamental completo (ate a 8* serie).
(D) Ensino medio completo.
(E) Superior.
12 - Qual o grau de escolaridade de sua mae?
(A) Nenhuma escolaridade.
(B) Ensino fundamental incompleto (ate a 4“ serie).
(C) Ensino fundamental completo (ate a 8* serie).
(D) Ensino medio completo.
(E) Superior.
13-

1 7 - Q u e m e io v o c e m a is u tiliz a p a r a s e m a n t e r
a tu a liz a d o s o b re o s a c o n te c im e n to s d o m u n d o
c o n te m p o ra n e o ?
(A) Jornais.
(B) Revistas.
(C)TV.
(D) Radio.
(E) Internet
18 - C om o e s e u c o n h e c im e n to d e lingua in g le s a ?
(A) Leio, escrevo e falo bem.
(B) Leio, escrevo e fate razoavelm ente.
(C) Leio e escrevo, m as nao falo.
(D) Leio, m as nao escrevo nem falo.
(E) Praticam ente nulo.
19 - C om o e s e u c o n h e c im e n to d e lin g u a e s p a n h o la ?
(A) Leio, escrevo e falo bem.
(B) Leio, escrevo e falo razoavelm ente.
(C) Leio e escrevo, m as n ao falo.
(D) Leio, m as nao escrevo nem falo.
(E) Praticam ente nulo.

COMO VOCE LIDA COM O MICROCOMPUTADOR?
20 - Com q u e frequencia voce utiliza m icrocom putador?
(A) Diariamente.
(B) De 3 a 6 v ezes por sem ana.
(C) 1 ou 2 v ezes por sem an a.
(D) Esporadicam ente.
(E) Nunca. (Neste caso, p a s s e para a questao 25).

Em que tipo de escola voce cursou o ensino medio? 21 - O n d e v o c e utiliza m ic ro c o m p u ta d o r c o m m a is
fre q u e n c ia ?
(A) Todo em escola publica.
(A) Em c asa.
(B) Todo em escola privada.
(B) No trabalho.
(C) A maior parte do tempo em escola publica.
(C) Na minha instituigao d e ensino.
(D) A maior parte do tempo em escola privada.
(D) Em bibliotecas fora d a minha instituigao.
(E) Metade em escola publica e metade em escola
(E) Em outros locais.
privada.
22 - C om o voce ap ren d eu a o p e rar o m icrocom putador?
(A) Sozinho(a), por tentativas.
(B)Sozinho(a), com bibliografia especializada.
(C) Com orientagao, n a minha instituigao d e ensino.
(D) Com orientagao, no m eu local d e trabalho.
(E) Em cursos especializados.

14 - Que tipo de curso de ensino medio voce concluiu?
(A) Comum ou de educagao geral, no ensino regular.
(B) Tecnico (eletronica, contabilidade, agricola, etc.),
no ensino regular.
(C) Magisterio de 1* a 4* Series (Curso Normal), no
ensino regular.
(D) Supletivo.
(E) Outro curso.

23 - Em q u a l d a s s itu a g d e s a b aix o v o c e utiliza m ais o
m ic ro co m p u tad o r?
(A) Entretenimento.
(B) Trabalhos escolares.
(C) T rabalhos profissionais.
(D) Pesquisa.
(E) Com unicagao via e-mail.

15 - Durante o seu curso de graduagao, quantos livros
voce leu em media por ano. excetuando-se os
livros escolares?
(A) Seis ou mais.
(B) Quatro a cinco.
(C) Dois a ties.
(D) Urn.
(E) Nenhum.
16-

24 - De o n d e v o ce tem p re d o m in a n te m e n te a c e s s a d o
a In tern e t?
(A) Da minha instituigao d e ensino.
(B) Da minha c asa.
(C) Do m eu local d e trabalho.
(D) De outro local.
(E) Nunca tive oportunidade de a c e ssa r a Internet.

Quando voce costuma ler jornais?
(A) Diariamente.
(B) Duas vezes por semana.
(C) Somente aos domingos.
(D) Raramente.
(E) Nunca.

2
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3 2 - Como voce avalia a atualizagao do acervo da
b ib lioteca fa ce a s n e c e s s id a d e s c u rric u la re s do
s e u c u rso ?
(A) E atualizado.
(B) E m edianam ente atualizado.
(C) E pouco atualizado.
(D) E desatualizado.
(E) Nao sei responder.

COMO VOCE ANALISA AS CONDIGOES DA
INSTITUIGAO ONDE ESTA CONCLUINDO 0 CURSO DE
GRADUAGAO?
25 - D urante a m aior p arte d o se u curso. c onsiderandos e a p e n a s a s a u la s teo rica s, qual o num ero m edio
de a lu n o s p o rtu rm a ?
(A) Ate 30.
(B) Entre 31 e 50.
(C) Entre 51 e 70.
(D) Entre 71 e 100.
(E) Mais de 100.

3 3 - Com relagao a o s livros m ais u s a d o s n o c u rs o , o
n u m ero d e e x e m p la re s d isp o n iv eis n a b iblioteca
a te n d e a o a lu n a d o ?
(A) Atende plenam ente.
(B) Atende razoavelm ente.
(C) Atende precariam ente.
(D) Nao atende.
(E) Nao sei responder.

2 6 - A s a u l a s p r a t i c a s c o m p o r ta m u m n u m e r o
a d e q u a d o d e a lu n o s e m r e la g a o a o e s p a g o
p e d a g o g ic o d isp o n iv el?
(A) Sim, todas elas.
(B5 Sim, a m aior parte delas.
(C) Sim, m as a p e n a s m etade delas.
(D) Sim, m as poucas.
(E) Nao, nehuma.

3 4 - C om o v o c e a v alia a a tu a liz a g a o d o a c e rv o d e
p e rid d ic o s e s p e c ia liz a d o s d is p o n iv e is na
b ib lio tec a?
(A) E atualizado.
(B) E m edianam ente atualizado.
(C) E desatualizado.
(D) Nao existe acervo de periddicos especializados.
(E) Nao sei responder.

27 - As aulas praticas o fe re c e m material d e c o n su m o
su fic ie n te p a ra o n u m e ro d e a lu n o s ?
(A) Sim, to d as elas.
(B) Sim, a maior parte delas.
(C) Sim, m as a p e n a s m etade delas.
(D) Sim, m as poucas.
(E) Nao, nenhum a.

3 5 - A biblioteca d e s u a instituigao o fe re c e se rv ig o de
e m p re stim o d e liv ro s?
(A) Sim, para todo o acervo.
(B) Sim, m as a p e n a s para obras d e carater didatico.
(C) Sim, m as a p e n a s para obras de interesse geral.
(D) Nao ha emprestimo.
(E) Nao sei responder.

2 8 - A s a u la s p r a tic a s d is p o e m d e e q u ip a m e n to s
su fic ie n te s a o n u m e ro d e a lu n o s ?
(A) Sim, to d as elas.
(B) Sim, a maior parte d elas.
(C) Sim, m as a p e n a s m etade delas.
(D) Sim, m as poucas.
(E) Nao, nenhuma.

3 6 - C o m o e o s e r v ig o d e p e s q u i s a b ib lio g ra fic a
o ferecid o ?
(A) Utiliza a p en a s p ro c esses m anuais.
(B) Dispoe de sistem a informatizado local.
(C) Dispoe de sistem a informatizado local e de a cesso
a rede nacional de bibliotecas.
(D) Dispoe de sistem a informatizado local e de a cesso
a s redes nacional e internacional d e bibliotecas.
(E) Nao sei responder.

2 9 - C o m o s a o o s e q u ip a m e n t o s d e l a b o r a to r i o
u tilizad o s d u ra n te o s e u c u rs o ?
(A) Atualizados e bem conservados.
(B) Atualizados, m as mal conservados.
(C) Desatualizados, m a s bem conservados.
(D) D esatualizados e mal conservados.
(E) Nao ha laboratorio no m eu curso.
3 0 - C om o a s u a in stitu ig a o viabiliza o a c e s s o d o s
a lu n o s d e g ra d u a g a o a o s m ic ro c o m p u ta d o re s,
p a ra a te n d e r a s n e c e s s id a d e s d o s e u c u rs o ?
(A) Plenam ente.
(B) De forma limitada.
(C) Nao viabiliza para o s alunos do m eu curso.
(D) Nao viabiliza para nenhum aluno.
(E) O curso nao necessita de m icrocom putadores.

37 - C om o e o horario d e fu ncionam ento d a b iblioteca?
(A) Plenam ente adequado.
(B) Parcialmente adequado.
(C) Pouco adequado.
(D) Inadequado.
(E) Nao sei responder.

31 - Com q u e freq iien c ia v o c e utiliza a biblio teca de
s u a institu ig ao ?
(A) Utilizo frequentem ente.
(B) Utilizo com razoavel frequencia.
(C) Utilizo raram ente.
(D) Nunca a utilizo.
(E) A instituigao nao tem biblioteca. (Neste caso, p asse
para a questao 39).

3 8 - Q u e c o n d ig o e s a s in s t a l a g o e s d a b ib lio te c a
o ferecem p a ra leitura e e s tu d o ?
(A) Plenam ente adequadas.
(B) Parcialmente adequadas.
(C) Pouco adequadas.
(D) Inadequadas.
(E) Nao sei responder.

3
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46
COMO VOCE AVALIA O TRABALHO
DOS DOCENTES E 0 CURRICULO DO SEU CURSO DE
GRADUAGAO?
39 —D u ran te o s e u c u rso , q u a n ta s h o ra s p o r s e m a n a
v o c e te m d e d ic a d o , e m m e d ia , a o s e s t u d o s ,
e x c e tu a n d o -s e a s h o ra s d e a u la ?

(A)Maisdeoito.
(B)Seisaoito.
(C)Tresacinco.
(D)Umaaduas.
(E)Nenhuma, apenasassistoasaulas.

- Esses pianosdeensinoapresentamcomclareza
osobjetivos, ametodologia, osprocedimentosde
avaliagao, o cronograma e a bibliografia da
disciplina?
(A) Todos apresentam .
(B) A maior parte apresenta.
(C) M etade apresenta.
(D) Poucos apresentam .
Nenhum apresenta.

(E)
47 - E
mquemedidaasorientagdescontidasnospianos
de ensino sao importantes para os alunos no
desenvolvimentodocurso?
(A) S a o muito im portantes.
(B) S a o importantes.
(C) S ao m edianam ente importantes.
(D)Tem pouca importancia.
Nao sa o importantes.

40 - Q ue tipo d e atividade a cad em ica voce desenvolveu
por m ais tem p o d urante o s e u c u rso , alem d a q u elas
obrigatorias?

(A)Atividadesdeiniciagaocientificaoutecnologica.
(B) Atividadesdemonitoria.
(C)Atividadesemprojetosdepesquisaconduzidospor
professoresdaminhainstituigao.
(D)Atividadesdeextensaopromovidaspelainstituigao.
(E) N
enhumaatividade.

41 - P o r qual e n tid ad e foi prom ovida a m aior p arte d o s
ev en to s (c o n g re sso s, jo m a d a s, se m in a rio s, etc.) de
q u e voce participou no d e co rre r d o s e u c u rso ?

(A)Pelaminhainstituigaodeensino.
(B)Poroutrasinstituigoesdeensino.
(C) Pordiretdriosestudantisoucentrosacademicos.
(D) Porassociagoesctentrficasouprofissionaisdaarea
(E)Naoparticipeideeventos.

(E)

4 8 - D u ra n te o s e u c u rs o , q u e te c n ic a d e e n s in o a.
m a io r ia d o s p r o f e s s o r e s te m u t il i z a d o ,
p re d o m in a n te m e n te ?
(A) Aulas expositivas (prelegao).
(B) Aulas expositivas, com participagao dos alunos.
(C) Aulas praticas.
(D) Trabalhos degrupo, desenvolvidos em sala de aula.
Outra.
49-

(E)
Ao longo do seu curso, voce foi solicitado a
realizaratividades de pesquisa como estrategia
de aprendizagem?

42 - Q ue a tiv id ad e (s) e x tra c u rric u la r(e s) ofe re c id a (s)
p e la s u a in s titu ig a o v o c e m a is d e s e n v o lv e u
d u ra n te o p e rto d o d e re aliz a g ao d o s e u c u rs o ?

(A) Sim, em todas a s disciplinas.
(B) Sim, na maior parte d a s disciplinas.
(C) Sim, em m etade d a s disciplinas.
(D) Sim, em p oucas disciplinas.
N3o, em nenhum a disciplina.

43-

(A) O acervo da biblioteca d a m inha instituigao.
(B) O acervo da biblioteca d e outra instituigao.
(C) Livros e/ou periddicos de m inha propriedade.
(D) A Internet.
(E) Nao realizei p esq u isas no m eu curso.

(A)Atividadescutturais(palestras,conferencias,etc.).
(B)Atividadesartisticas(teatro, musica,etc.).
(E)
(C)Atividadesdesportivas.
(D) Estudodelinguasestrangeiras.
50-Ao realizar atividades de pesquisa para as
(E) Nenhuma.
disciplinasdeseucurso, quefonte(s)voceutilizou
mais frequentemente?
Q ual a s u a o p in ia o s o b r e a c o m p o s ig a o d a s
d iscip lin as em relagao a o s objetivos d o s e u c u rs o ?

(A)Atendemuitobem.
(B)Atendebem.
(C)Atendeparcialmente.
(D)Atendeprecariamente.
(E)Necessitadereformulagaogeral.

4 4 - C om o v o c e avalia o equilibrio e n tre a q u a n tid a d e
d e c o n te u d o e a c a rg a h o ra ria d a m aio r p a rte d a s
d isc ip lin a s d o s e u c u rs o ?

(A)Otimo.
(B)Bom.
(C)Regular.
(D)Fraco.
(E)Inexistente.

45 - A o iniciarem o s tra b a lh o s e m c a d a d isc ip lin a, o s
d o c e n te s a p re se n ta m e d isc u te m o pian o d e e n sin o
com o s a lu n o s ?
(A) Todos.

(B)Amaiorparte.
(C)Metade.
(D)Poucos.
(E)Nenhum.(Nestecaso, passeparaaquestao48).

51- Como voce avalia os procedimentos de ensino
adotados pelamaioriados professorestendoem
vistaosobjetivosdocurso?
(A) B astante adequados.
(B) Adequados.
(C) Parcialmente adequados.
(D) Pouco adequados.

(E) Inadequados.
5 2 -Q
ual tipo de material, dentre os abaixo
relacionados, tem sido mais utilizado por
indicagaodeseusprofessoresduranteocurso?
(A) Livros-texto e/ou m anuais.
(B) Apostilas e resum os.
(C) Copias de trechos ou capitulos d e livros.
(D) Artigos de periddicos especializados.
(E) A notagoes m anuais e c ad ern o s d e notas.
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N as q u e s to e s d e ns 61 a 64, in d iq u e s e n o d e c o rre r d o
c u r s o v o c e te v e o p o rtu n id a d e d e d e s e n v o lv e r a s
a tiv id ad e s re la c io n a d a s.

53 - Q ue in stru m e n to s d e avaliagao a m aioria d o s s e u s

professoresadotapredominantemente?
(A) Provas escritas discursivas.
(B) T estes objetivos.
(C) Trabalhos de grupo.
(D) T rabalhos individuais.
(E) Provas praticas.

61 - A p re se n ta r o ralm ente o s re s u lta d o s d e p e s q u is a s
em e v e n to s d e iniciagao cientifica.
(A) Sim.
(B)Nao.

54- Comoeadisponibilidadedosprofessoresdoseu
curso, nainstituigao,paraorientagaoextraclasse?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6 2 - E sc re v e r tra b a lh o s d e c u n h o a c a d e m ic o ,
in d iv i d u a lm e n te o u e m c o - a u t o r i a c o m
p r o f e s s o r e s , c h e g a n d o a p u b lic a -io s em
p e rid d ico s, a n a is d e e v e n to s, jo rn a is o u livros.
(A) Sim.
(B)N3o.

Todos tem disponibilidade.
A maioria tem disponibilidade.
C erca d a m etade tem disponibilidade.
Poucos tem disponibilidade.
Nenhum tem disponibilidade.

55- Seus professores temdemonstrado dominio
atualizadodasdisciplinasministradas?

6 3 - E s c re v e r te x to s fic c io n a is, c u lm in a n d o c o m a
p u b lic a g ao em jo rn a is, re v is ta s o u livros.
(A) Sim.
(B)Nao.
6 4 - P a rtic ip ar d e e v e n to s d e e x te n s a o - se m in a rio s,
c u rso s, e n co n tro s, jo m a d a s e c o n g re ss o s - n a area
d e L etras, p o r in c e n tiv o d a s u a in stitu ig a o d e
e n sin o .
(A) Sim.
(B) Nao.

(A) Sim, todos.
(B) Sim, a m aior parte deles.
(C) Sim, m as a p en a s m etade deles.
(D) Sim, m as poucos.
(E) Nao, nenhum deles.

6 5 - Q u a l a c a r g a h o r a ria d o e s t a g i o c u r r i c u la r
su p e rv isio n a d o d e s e u c u rs o ?
QUAIS AS MAIORES C O N T R IB U T E S DO SEU CURSO?
{A) Mais de 400 horas.
(B) De 300 a 400 horas.
5 6 - C om o v o c e avalia o nivel d e e x ig e n cia d o s e u
(C) De 200 e 299 horas.
curso?
(D) Menos de 200 horas.
(A) Deveria ter exigido muito m ais de mim.
(E) Nao e oferecido estagio curricular supervisionado.
(B) Deveria te r exigido um pouco m ais de mim.
(Neste caso, p a sse para a questao 68).
(C) Exigiu de mim na m edida certa.
(D ) Deveria te r exigido um pouco m enos d e mim.
66 - Com o tem sid o realizado o e stag io su p e rv isio n ad o
(E) Deveria te r exigido muito m enos de mim.
n o s e u c u rs o d e L etras?
(A) De forma sim ulada em sala de aula.
57 - Qual v o c e c o n sid e ra a principal co n trib u ig ao do
(B) Em escolas de ensino fundamental e/ou medio,
c u rs o q u e e s ta c o n c lu in d o ?
com a supervisao direta d a minha instituigao.
(A) A obtengao de diploma de nivel superior.
(C) Em escolas d e ensino fundamental e/ou medio,
(B) A aquisigao de cultura geral.
sem a supervisao direta d a minha instituigao.
(C) A aquisigao de formagao profissional.
(D) Em em p resas e organizagoes diversas.
(D) A aquisigao de form agao teorica.
(E) Nao tem ocorrido.
(E) Melhores perspectivas de ganhos m aterials.
58-

Q ual d a s h a b ilid a d e s a b a ix o o s e u c u rs o
p o ssib ilito u q u e v o ce d e s e n v o lv e s s e d e m elh o r
fo rm a?
(A) Trabalhar em equipe.
(B) Raciocinar logicamente / analisar criticamente.
(C) Comunicar-se.
(D) Resolver problem as / tom ar decisoes.
(E) Aplicar inovagoes tecnologicas.

67 - Q uai foi, no s e u e n te n d er, a m aior co n trib u ig ao
d o s e u e sta g io c u rric u la r s u p e rv isio n a d o ?
(A) O aperfeigoamento tecnico-profissional.
(B) O conhecimento do m ercado de trabalho.
(C) O conhecim ento d e n ovas a re a s d e atuagao para
os graduados do curso.
(D) A reafirmagao da escolha profissional feita.
(E) A d e m o n stra g a o d a n e c e s s id a d e d e e s tu d o
continuo para eficiente exercicio profissional.

RESPONDA AGORA AS QUESTOES ESPECiFICAS
PARA OS GRADUANDOS DE LETRAS

Nas quest& es d e n“ 68 a 74, indique o s tip o s d e trab a lh o s
e s c rito s p ro p o s to s c o m o av aliag ao n o d e c o rre r d e s e u
curso.

5 9 - 0 c u r s o o f e re c e u o p o r t u n id a d e s p a r a o s e u
d ese n v o iv im en to lin g u istico na m o d alid ad e o ra l?
(A) Sim.
(B) Nao.

6 8 - T r a b a lh o s c o m p l e m e n t a r e s a o s c o n t e i i d o s
d e se n v o lv id o s em sa la d e aula.
(A) Sim.
(B) Nao.

6 0 - 0 s e u d e se m p e n h o o ral foi avaliad o d o p o n to de
v ista d o u s o d o d ialeto c u lto p a d ra o ?
(A) Sim.
(B) Nao.

69 - R elato rio s d e a tiv id a d e s d e se n v o lv id a s p o r v o c e
em p ro je to s d e p e s q u is a n a a rea d e L etras.
(A) Sim.
(B) Nao.
5
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70- Relatoriosdeestagiosemescolasdeensinomedio
e/ou fundamental.
(A) Sim.
(B)Nao.
71- Relatoriosdeatividadesdesenvolvidas porvoce,
na area de Letras, em empresa ou em
organizagoesdiversas.
(A) Sim.
(B)Nao.
72- Relatorios de atividades desenvolvidas porvoce
junto a comunidade, dentro da area de atuagao
docursodeLetras.
(A) Sim.
(B)Nao.
73- Relatorios de atividades desenvolvidas porvoce
em“semanas academicas”ouseminarios sobre
tematicasespectficasdocurso.
(A) Sim.
(B)Nao.
74- Monografia final de curso, apresentada perante
Banca Examinadora.
(A) Sim.
(B)Nao.
QUAISASSUASPERSPECTIVASFUTURAS?
75- Quantoaoexercicioprofissional, aposaconclusao
destecurso, oquevoce pretende?
(A) PretendoprocurerempregonaareadeLetras.
(B) JaestouempregadonaareadeLetrasepretendo
continuarnamesmaatividade.
(C) PretendoabrirnegocioproprionaareadeLetras.
(D) Pretendo comegar a trabalhar ou continuar
trabalhandoemoutraarea.(Nestecaso,passepara
aquestao77).
(E) Naopretendotrabalhar.(Nestecaso,passeparaa
questao77).
76- Qual a sua preferencia para o exercicio
profissional, dentrodaareade Letras?
(A) Empregar-mecomoprofessor.
(B) Empregar-mecomosecretario,tradutor,revisorou
outrafungaorelacionadacomaareadeLetras.
(C) Abrirumaescolaparticular.
(D) Criaroutrasfontesdetrabalhonaarea.
(E) Naopretendotrabalharnaarea.
77- Quanto aos estudos no ensino regular, apos
concluidaagraduagaoemLetras,queoutrocurso
voce pretende fazer?
(A) Mestradoe/ouDoutoradonaarea.
(B) Mestradoe/ouDoutoradoemoutraarea.
(C) Especializagaoe/ouAperfeigoamento.
(D) Outrocursodegraduagao.
(E) Naopretendofazernenhumcurso.

6
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QUESTION ARIO-PESQUISA

SISTEMA DE AVALIAGAO
DA EDUCAqAO SUPERIOR

Esta pesquisa e parte integrante do Exame Nacional de Cursos - o Provao - e tem por objetivo nao so
levantar informafoes que permitam tragar o perfil do conjunto de graduandos, m as tambem ouvir a voz dos
graduandos sobre a s condigSes de ensino no seu curso. Ela permitira o planejamento de agoes, na busca da
melhoria d a qualidade dos cursos.
Para que e s s a meta seja alcangada, e importante su a participagao.
Procure responder a esta pesquisa d e forma individual, conscienciosa e independente. A fidedignidade d as
su a s respostas e fundamental.
Em cada questao, m arque ap en as u m a resposta, ou seja, aquela que m e lh o r corresponda a s su as
caracteristicas pessoais, a s condigoes d e ensino vivenciadas por voce e a s su a s perspectivas para o futuro.
O s dados obtidos serao sem pre tratados estatisticamente, de forma agregada, isto e, segundo grupos de
individuos. Nao havera tratamento e divulgagao de dados pessoais.
Preencha o cartao apropriado com a s suas respostas, utilizando para tanto caneta esferografica preta.
E n tre g u e e s s e c a r ta o n a s a la o n d e v o c e vai re a liz a r o P ro v ao , n o d ia 9 d e ju n h o .
G ra to s p e la s u a v a lio s a c o n trib u ig a o .

01 - Em relagao a o E xam e N acional d e C u rso s, v o ce
g o s ta r ia d e r e c e b e r o r e s u lta d o d e s e u
d e se m p e n h o n a p ro v a ?
(A)

- Sim.

(B) - Nao.

QUEM EVOCE?
02 - Q ual o s e u e s ta d o civil?
(A) Solteiro(a).
(B)Casado(a).
(C) Separado(aydesquitado{aydivorciado{a).
(D)Viuvo(a).
(E) Outro.
03 - Q u a n to s irm a o s v o c e te m ?
(A) Nenhum.
(B)Um.
(C) Dors.
(D)Tres.
(E) Quatro ou mais.
04 - Q u a n to s filhos v o c e te m ?
(A) Nenhum.
(B)Um.
(C) Dois.
(D)Tres.
(E) Quatro ou mais.
MEC
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05 - C om o v oce s e c o n s id e rs ?
(A) Branco(a).
(B) Negro(a).
(C) Pardo(a) / mulatofa).
(D) Amarelo(a) (de origem oriental).
(E) Indigena.
06 - Com quern v o c e m orou d u ra n te a m aior p arte do
tem po em que frequentou se u c u rso d e g rad u ag ao ?
(A) Com os pais e/ou outros parentes.
(B) Com esposo(a) e/ou filho(s).
(C) Com amigos.
(D) Com colegas em alojamento universitario.
(E) Sozinho(a).
07 - Em qual d a s fa ix a s a b a ix o v o c e c alcu la e s ta r a
s o m a d a re n d a m e n s a l d o s m e m b ro s d a s u a
fam ilia que m oram em s u a c a s a ?
(A) Ate R$ 600,00.
(B) De R$ 601,00 a R$ 2.0M ,00.
(C) De RS 2.001,00 a RS 4.000,00.
(D) De RS 4.001,00 a R$ 10.000,00.
(E) Mais de RS 10.000,00.
08 - Q ual o m eio d e lo co m o g ao m ais utilizado p o r
v o c e p a ra c h e g a r a s u a in stitu ig ao ?
(A) Carro ou motocicleta proprios.
(B) Carona com am igos e vizinhos.
(C) Transporte coietivo (onibus, trem, metro).
(D) Bicicleta ou a pe.
(E) Outro.
DAES
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09

-Durante a maior parte do seu curso. qual foi a
carga horaria aproximada de sua atividade
remunerada(naocontarestagioremunerado)?
Nao exerci atividade remunerada.
Trabalhei eventualm ente, sem vinculo trabalhista.
Trabalhei at^ 20 horas sem anais.
Trabalhei m ais d e 20 horas e m enos de 40 horas
sem anais.
(E) Trabalhei em tem po integral - 40 horas se m an ais
ou m ais.

17-

(A)
(B)
(C)
(D)

10- Que tipodebolsadeestudosoudeflnanciamento
vocerecebeuparacusteiodasdespesasdocurso?
(A) Financiam ento Estudantil - FIES.
(B) Bolsa integral oferecida pela instituigao.
(C) Bolsa parcial oferecida pela instituigao ou desconto
nas anuidades.
(D) Bolsa, parcial ou integral, oferecida p o ren tid ad es
extem as.
(E) Nenhum.
11

- Qual ograudeescolaridadedoseupai?

18 - C om o e s e u c o n h e c im e n to d e lingua in g le s a ?
(A) Leio, escrevo e falo bem.
(B) Leio, escrevo e falo razoavelm ente.
(C) Leio e escrevo, m as nao falo.
(D) Leio, m as nao escrevo nem falo.
(E) Praticam ente nulo.
19 - C om o e s e u c o n h e c im e n to d e lingua e s p a n h o la ?
(A) Leio, escrevo e falo bem.
(B) Leio, escrevo e falo razoavelm ente.
(C) Leio e escrevo, m as nao falo.
(D) Leio, m as nao escrevo nem falo.
(E) Praticam ente nulo.

(A) Nenhuma escolaridade.
(B) Ensino fundamental incompleto (ate a 4 a serie).
(C) Ensino fundam ental completo (ate a 8“ serie).
(D) Ensino m edio completo.
(E) Superior.
12

- Qual ograudeescolaridadedesua mae?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nenhuma escolaridade.
Ensino fundam ental incompleto (ate a 4 “ serie).
Ensino fundamental completo (ate a 8* serie).
Ensino m edio completo.
Superior.

COMO VOCE LIDA COM O MICROCOMPUTADOR?
20 - Com que frequencia v o ce utiliza m icrocom putador?
(A) Diariamente.
(B) De 3 a 6 vezes por sem ana.
(C) 1 ou 2 v ezes por sem ana.
(D) Esporadicam ente.
(E) Nunca. (Neste caso, p a s s e p ara a q u e stao 25).

13- Emquetipodeescolavocecursouoensinomedio?

21 - O n d e v o c e utiliza m ic ro c o m p u ta d o r c o m m a is
fre q u e n c ia ?
(A) Em casa.
(B) No trabalho.
(C) Na minha instituigao d e ensino.
(D) Em bibliotecas fora d a m inha instituigao.
(E) Em outros locais.

(A) Todo em escola publica.
(B) Todo em escola privada.
(C) A maior parte do tem po em escola publica.
(D) A m aior parte do tem po em escola privada.
(E) M etade em escola publica e m etade em escola
privada.
14

- Quetipodecursodeensinomediovoceconcluiu?

22 - C om o v oce a prendeu a o p e rar o m icrocom putador?
(A) Sozinho(a), por tentativas.
(B) Sozinho(a), com bibliografia especiaiizada.
(C) Com orientagao, n a m inha instituigao d e ensino.
(D) Com orientagao, no m eu local d e trabalho.
(E) Em cursos especializados.

(A) Comum ou de educagao geral, no ensino regular.
(B) Tecnico (eletronica, contabilidade, agricola, etc.),
no ensino regular.
(C) Magisterio d e 1* a 4* S e ries (Curso Normal), no
ensino regular.
(D) Supietivo.
(E) Outro curso.
15

2 3 - Em qual d a s s itu a g d e s a b a ix o v o c e utiliza m a is o
m ic ro co m p u tad o r?
(A) Entretenimento.
(B) Trabalhos escolares.
(C) T rabalhos profissionais.
(D) Pesquisa.
(E) Com unicagao via e-mail.

- Duranteoseucursodegraduagao,quantoslivros
voce leu emmedia oor ano. excetuando-se os
livrosescolares?
(A) S eis ou m ais.
(B) Q uatro a cinco.
(C) Dois a tres.
(D) Um.
(E) Nenhum.

16

Q u e m e io v o c e m a is u tiliz a p a r a s e m a n te r
a tu a liz a d o s o b re o s a c o n te c im e n to s d o m u n d o
co n ten t p o ra n e o ?
(A) Jornais.
(B) Revistas.
(C)TV.
(D) Radio.
(E) Internet.

2 4 - De o n d e v o ce tem p re d o m in a n te m e n te a c e s s a d o
a In tern e t?
(A) Da minha instituigao d e ensino.
(B) Da minha c asa.
(C) Do m eu local d e trabalho.
(D) De outro local.
(E) Nunca tive oportunidade d e a c e s s a r a Internet.

- Quandovocecostumalerjornais?
(A) Diariamente.
(B) D uas v e ze s por sem ana.
(C) Som ente a o s domingos.
(D) Raram ente.
(E) Nunca.

2
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32 - C o m o vo ce a v alia a a tu a liz a g a o d o a c e r v o d a
b ib lio tec a fa c e a s n e c e s s id a d e s c u rric u la re s d o
s e u c u rso ?
(A) E atualizado.
(B) E m edianam ente atualizado.
(C) E pouco atualizado.
(D) E desatualizado.
(E) Nao sei responder.

COMO VOCE ANALISA AS CONDIGOES DA
INSTITUIGAO ONDE ESTA CONCLUINDO O CURSO DE
GRADUAQAO?
25 - D urante a m aior pa rte d o s e u c u rso . c o n sid era n d o s e a p e n a s a s a u la s teo rica s, qual o n um ero m edio
d e a lu n o s p o r turm a?
(A) Ate 30.
(B) Entre 31 e 50.
(C) Entre 51 e 70.
(D) Entre 71 e 100.
(E) Mais d e 100.

33 - C om re la g ao a o s livros m a is u s a d o s n o c u rs o , o
n u m e ro d e e x e m p la re s d isp o n iv e is n a b ib lio tec a
a te n d e a o a lu n a d o ?
(A) A tende plenam ente.
(B) Atende razoavelmente.
(C) Atende precariam ente.
(D) Nao atende.
(E) Nao sei responder.

2 6 - A s a u la s p r a tic a s c o m p o rta m um n u m e ro
a d e q u a d o d e a l u n o s e m r e la g a o a o e s p a g o
p e d a g o g ic o d isp o n tv e l?
(A) Sim, to d a s elas.
(B) Sim, a m aior parte d elas.
(C) Sim, m as a p e n a s m etade delas.
(D) Sim, m a s poucas.
(E) Nao, nehum a.

34-

27 - A s a u la s praticas o fe re c e m m aterial d e c o n s u m o
su fic ie n te p a ra o n u m e ro d e a lu n o s ?
(A) Sim, to d as elas.
(B) Sim, a m aior parte d elas.
(C) Sim, m as a p e n a s m etade delas.
(D) Sim, m a s poucas.
(E) Nao, nenhum a.

C o m o v o c e a v alia a a tu a liz a g a o d o a c e rv o d e
p e rid d ic o s e s p e c ia liz a d o s d is p o n iv e is na
b ib lio te c a ?
(A) E atualizado.
(B) E m edianam ente atualizado.
(C) E desatualizado.
(D) Nao existe acervo de periddicos especializados.
(E) Nao sei responder.

35 - A b ib lio teca d e s u a in stitu ig ao o fe re c e se rv ig o d e
e m p re stim o d e liv ro s?
(A) Sim, para todo o acervo.
(B) Sim, m as a p e n a s para o b ra s d e c arater didatico.
(C) Sim, m as a p e n a s para o b ra s d e interesse geral.
(D) Nao ha em prestimo.
(E) Nao sei responder.

2 8 - A s a u la s p r a ti c a s d is p d e m d e e q u ip a m e n to s
s u fic ie n te s a o n u m e ro d e a lu n o s ?
(A) Sim, to d as elas.
(B) Sim, a m aior parte delas.
(C) Sim, m as a p e n a s m etade d elas.
(D) Sim, m as poucas.
(E) Nao, nenhum a.

36-

2 9 - C o m o s a o o s e q u i p a m e n t o s d e l a b o r a to r i o
u tiliza d o s d u ra n te o s e u c u rs o ?
(A) Atualizados e bem conservados.
(B) Atualizados, m as mal conservados.
(C) D esatualizados, m as bem conservados.
(D) D esatualizados e mal conservados.
(E) Nao ha laboratorio no m eu curso.
3 0 - C om o a s u a in stitu ig a o viabiliza o a c e s s o d o s
a lu n o s d e g ra d u a g a o a o s m ic ro c o m p u ta d o re s ,
p a ra a te n d e r a s n e c e s s id a d e s d o s e u c u r s o ?
(A) Plenam ente.
(B) De forma limitada.
(C) Nao viabiliza para o s alunos do m eu curso.
(D) Nao viabiliza para nenhum aluno.
(E) O curso nao n e ce ssita d e m icrocom putadores.

C o m o e o s e r v ig o d e p e s q u i s a b ib lio g r a f ic a
o fe re c id o ?
(A) Utiliza a p e n a s p ro c esses m anuais.
(B) Dispoe d e sistem a informatizado local.
(C) Dispoe de sistem a informatizado local e d e a c e sso
a rede nacional de bibliotecas.
(D) Dispoe de sistem a informatizado local e d e a c e sso
a s red es nacional e intem acional d e bibliotecas.
(E) N ao sei responder.

37 - C om o e o horario d e fu n c io n a m e n to d a b ib lio tec a?
(A) Plenam ente adequado.
(B) Parcialmente adequado.
(C) Pouco adequado.
(D) Inadequado.
(E) Nao sei responder.

31 - Com q u e fre q u e n c ia v o c e utiliza a b ib lio tec a d e
s u a in stitu ig ao ?
(A) Utilizo frequentem ente.
(B) Utilizo com razoavel freqOencia.
(C) Utilizo raram ente.
(D) Nunca a utilizo.
(E) A instituigao nao tem biblioteca. (Neste caso, p a sse
para a questao 39).

3 8 - Q u e c o n d ig o e s a s i n s t a l a g o e s d a b ib lio te c a
o fe re c e m p a ra leitura e e s tu d o ?
(A) Plenam ente adequadas.
(B) Parcialm ente adequadas.
(C) Pouco adequadas.
(D) Inadequadas.
(E) Nao sei responder.

3
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COMO VOCE AVALIA O TRABALHO
DOS DOCENTES E O CURRiCULO DO SEU CURSO DE
GRADUAGAO?
39 - D urante o s e u c u rso , q u a n ta s h o ra s p o r se m a n a
v o c e te m d e d ic a d o , e m m e d ia , a o s e s t u d o s ,
e x c e tu a n d o -se a s h o ra s d e au la?
(A) Mais de oito.
(B) Seis a oito.
(C) Tres a cinco.
(D) Uma a duas.
(E) N enhum a, a p e n a s assisto a s aulas.
40 - Q ue tip o d e atividade a cad em ics voce desenvolveu
p o r m ais tem po d urante o seu curso, alem d aq u elas
obrigatorias?
(A) Atividades d e iniciagao cientrfica ou tecnologica.
(B) Atividades de monitoria.
(C) Atividades em projetos d e pesquisa conduzidos por
professores da minha instituigao.
(D) Atividades de extensao promovidas pela instituigao.
(E) Nenhuma atividade.
41 - P o r qual entidade foi prom ovida a m aior p arte d o s
ev en to s (co n g resso s, jo m a d a s, se m in ario s, etc.) de
q u e voce participou no d e co rre r d o s e u c u rso ?
(A) Peia minha instituigao d e ensino.
(B) Por outras instituigoes d e ensino.
(C) Por diretdrios estudantis ou centros academ icos.
(D) Por associagoes cientrficas ou profissionais da area.
(E) Nao participei de eventos.
42 - Q ue a tiv id ad e(s) ex tra cu rric u la r(es) o ferecid a(s)
p e la s u a in s titu ig a o v o c e m a is d e s e n v o lv e u
d u ra n te o p e rio d o d e realizag ao d o s e u c u r s o ?
(A) Atividades cutturais (palestras, conferencias, etc.).
(B) Atividades artisticas (teatro, musica, etc.).
(C) Atividades desportivas.
(D) Estudo de linguas estrangeiras.
(E) Nenhuma.
4 3 - Q ual a s u a o p in ia o s o b r e a c o m p o s ig a o d a s
d isciplinas em relagao a o s objetivos d o se u c u rso ?
(A) A tende muito bem.
(B) Atende bem.
(C) Atende parcialmente.
(D) Atende precariam ente.
(E) N ecessita d e reformuiagao geral.
4 4 - C om o v o ce avalia o equilibrio e n tre a q u a n tid a d e
d e c o n te u d o e a c a rg a h o ra ria d a m aio r p a rte d a s
d isc ip lin as d o s e u c u rs o ?
(A) Otimo.
(B)Bom.
(C) Regular.
(D) Fraco.
(E) Inexistente.
4 5 - Ao iniciarem o s tra b a lh o s e m c a d a disciplina, o s
d o c e n te s ap rese n tam e discutem o pian o d e e n sin o
com o s a lu n o s ?
(A) Todos.
(B) A m aior parte.
(C) Metade.
(D) Poucos.
(E) Nenhum. (N este caso, p a sse para a questao 48).

46 - E s s e s p ian o s d e e n s in o a p re se n ta m com cla rez a
o s objetiv o s, a m etodologia, o s p ro c ed im e n to s d e
a v a lia g a o , o c r o n o g r a m a e a b ib lio g ra fia d a
discip lin a?
(A) Todos apresentam .
(B) A maior parte apresenta.
(C) M etade apresenta.
(D) Poucos apresentam .
(E) Nenhum apresenta.
47 - Em q u e m edida a s o rien tag o es c o n tid a s n o s p ianos
d e e n s in o s a o im p o rta n te s p a ra o s a lu n o s no
d e se n v o lv im en to d o c u rs o ?
(A) S ao muito im portantes.
(8) S ao importantes.
(C) S ao m edianam ente importantes.
(D) Tem pouca importancia.
(E) Nao sa o importantes.
48 - D u ra n te o s e u c u rs o , q u e te c n ic a d e e n s in o a.
m a io r ia d o s p r o f e s s o r e s te m u t il i z a d o ,
n re d o m in a n te m e n te ?
(A) Aulas expositivas (prelegao).
(B) Aulas expositivas, com participagSo d o s alunos.
(C) Aulas praticas.
(D) Trabalhos de grupo, desenvolvidos em sala de aula.
(E) Outra.
4 9 - Ao lo n g o d o s e u c u r s o , v o c e foi s o lic ita d o a
realizar a tiv id ad e s d e p e s q u is a co m o e stra te g ia
d e a p re n d iz a g e m ?
(A) Sim, em todas a s disciplinas.
(B) Sim, na maior parte d a s disciplinas.
(C) Sim, em m etade d a s disciplinas.
(D) Sim, em poucas disciplinas.
(E) Nao, em nenhum a disciplina.
5 0 - A o re a liz a r a ti v i d a d e s d e p e s q u i s a p a r a a s
d isc ip lin as de s e u c u rso , q u e fonte(s) v o c e utilizou
m ais fre q u e n te m e n te ?
(A) O acervo da biblioteca d a minha instituigao.
(B) O acervo da biblioteca d e outra instituigao.
(C) Livros e/ou periodicos de minha propriedade.
(D) A Internet.
(E) Nao realizei p e sq u isa s no m eu curso.
51 - C om o v o c e avalia o s p ro c e d im e n to s d e e n s in o
a d o ta d o s pela m aioria d o s p ro fe s s o re s te n d o em
vista o s o bjetivos d o c u rs o ?
(A) Bastante adequados.
(B) Adequados.
(C) Parcialmente adequados.
(D) Pouco adequados.
(E) Inadequados.
5 2 - Q u a l t ip o d e m a t e r i a l, d e n t r e o s a b a ix o
r e l a c i o n a d o s , te m s i d o m a is u til i z a d o p o r
ind icag ao de s e u s p ro fe s s o re s d u ra n te o c u rs o ?
(A) Livros-texto e/ou m anuais.
(B) Apostilas e resum es.
(C) Copias de trechos ou capitulos de livros.
(D) Artigos de periodicos especializados.
(E) A notagoes m anuais e c ad e m o s d e notas.
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53- Queinstrumentosdeavaliagaoamaioriadosseus
professoresadotapredominantemente?

60-

(A) Provas escritas discursivas.
(B) Testes objetivos.
(C) Trabalhos de grupo.
(D) Trabalhos indivrduais.
(E) Provas praticas.

54- Comoeadisponibilidadedosprofessoresdoseu
curso, nainstituigao, paraorientagaoextraclasse?
(A) Todos tem disponibilidade.
(B) A maioria tem disponibilidade.
(C) C erca d a m etade tem disponibilidade.
(D) Poucos tem disponibilidade.
(E) Nenhum tem disponibilidade.

55- Seus professores tem demonstrado dominio
atualizadodasdisciplinasministradas?
(A) Sim, todos.
(B) Sim, a m aior parte d eles.
(C) Sim, m as a p e n a s m etad e deles.
(D) Sim, m a s poucos.
(E) Nao, nenhum deles.

C o m o fo i d e s e n v o lv i d o o e s t a g i o d e p r a tic a
ju rid ic a, s u p e rv is io n a d o p e la in stitu ig a o ?
(A) De forma sim ulada em sa la de aula.
(B) Em situagao real.
(C) Em Escritorio Modeto, com atendimento ao publico.
(D) P o r m eio d e c o n v e n io s com in s titu ig o e s e
organizagoes.
(E) Naohouve.

61 - Q ual foi, no s e u e n te n d e r, a m aio r c o n trib u ig a o
d o s e u e sta g io c u rric u la r s u p e rv is io n a d o ?
(A) Aperfeigoamento tecnico-profissional.
(B) Conhecim ento do m ercado d e trabalho.
(C) Conhecim ento d e novas a re a s d e atuagao para os
graduados do curso.
(D) A reafirmagao d a escolha profissional feita.
(E) A d e m o n s tra g a o d a n e c e s s id a d e d e e s tu d o
continuo para eficiente exercicio profissional.
N a s q u e s t o e s d e n® 62 a 69, in d iq u e c o m o fo ra m
c o m e n ta d a s a s o b r a s c la s s ic a s n a o -ju rid ic a s
(rela cio n a d as) n o d e se n v o lv im e n to d a s a tiv id a d e s d e
a lg u m a d iscip lin a d u ra n te o s e u c u rs o .

6 2 - A R ep u b lics, d e P latao .
(A) Foi bastan te com entada.
(B) Foi razoavelm ente com entada.
5 6 - C om o v o c e a v alia o n ivel d e e x tg e n c ia d o s e u
(C) Foi com entada a p e n a s superficialm ente.
c u rso ?
(D) Foi com entada a p e n a s em atividades extraclasse
(A) Deveria te r exigido muito m ais d e mim.
(palestras, conferencias, etc.).
(B) Deveria te r exigido um pouco m ais d e mim.
(E) Nao foi com entada em nenhum m om enta.
(C) Exigiu d e mim na m edida certa.
(D) Deveria ter exigido um pouco m enos d e mim.
6 3 - 0 P rincipe, d e M aquiavel.
(E) Deveria ter exigido muito m enos d e mim.
(A) Foi b astante com entada.
(B) Foi razoavelm ente com entada.
57 - Q ual v o c e c o n s id e r s a principal c o n trib u ig a o do
(C) Foi com entada a p e n a s superficialmente.
c u rs o q u e e s ta c o n c lu in d o ?
(D) Foi com entada a p e n a s em atividades extraclasse
(A) A obtengao d e diploma de nivel superior.
(palestras, conferencias, etc.).
(B) A aquisigao d e cultura geral.
(E) Nao foi com entada em nenhum m om enta.
(C) A aquisigao de form agao profissional.

QUAIS AS MAIORES CONTRIBUIfOES DO SEU CURSO?

(D) A aquisigao de form agao teorica.
(E) M elhores perspectivas d e ganhos m ateriais.

64 - A U topia, d e T h o m a s M ore.
(A) Foi b astante com entada.
(B) Foi razoavelm ente com entada.
5 8 - Q u al d a s h a b ilid a d e s a b a ix o o se u c u rs o
(C) Foi com entada a p e n a s superficialmente.
p o ssib ilito u q u e v o c e d e s e n v o lv e s s e d e m elh o r
(D) Foi com entada a p e n a s em atividades extraclasse
fo rm a?
(palestras, conferencias, etc.).
(A) Trabalhar em equipe.
(E) Nao foi com entada em nenhum m om enta.
(B) Raciocinar logicam ente / analisar criticamente.
(C) Comunicar-se.
(D) R esolver problem as / tom ar decisoes.
6 5 - 0 E spirito d a s L eis, d e M o n tesq u ieu .
(E) Aplicar inovagoes tecnologicas
(A) Foi b astante com entada.
(B) Foi razoavelm ente com entada.
(C) Foi com entada a p e n a s superficialmente.
(D) Foi com entada a p e n a s em atividades extraclasse
RESPONDA AGORA AS QUESTOES ESPECIFICAS
(palestras, conferencias, etc.).
PARA OS GRADUANDOS DE DIREITO
(E) Nao foi com entada em nenhum m om enta.
59-

Q ual a c a r g a h o ra ria d o e s ta g io c u r ric u la r
66 s u p e rv isio n a d o d e s e u c u rs o ?
(A) Mais d e 400 horas.
(B) Entre 300 e 399 h oras.
(C) Entre 200 e 299 horas.
(D) M enos d e 200 horas.
(E) Nao e oferecido estagio curricular supervisionado.
(N este caso, p a sse p a ra a q u e stao 62).

Do C o n trato S o c ial, d e R o u s s e a u .
(A) Foi bastan te com entada.
(B) Foi razoavelm ente com entada.
(C) Foi com entada a p e n a s superficialmente.
(D) Foi com entada a p e n a s em atividades extraclasse
(palestras, conferencias, etc.).
(E) Nao foi com entada em nenhum m om enta.

5
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67-

A C idade d e D eus, d e S a n to A gostinho.
(A) Foi b astante com entada.
(B) Foi razoavelmente comentada.
(C) Foi com entada apenas superficialmente.
(D) Foi com entada a p e n a s em atividades extraclasse
(palestras, conferencias, etc.).
(E) Nao foi com entada em nenhum momento.

80-

68 - A C idade d o Sol, d e C am panella.
(A) Foi bastan te com entada.
(B) Foi razoavelm ente com entada.
(C) Foi com entada ap en as superficialmente.
(D) Foi com entada a p e n a s em atividades extraclasse
(palestras, conferencias, etc.).
(E) Nao foi com entada em nenhum momento.

QUAIS AS SUAS PERSPECTIVAS FUTURAS?
81 - Q u a n to a o ex ercicio p ro fissio n a l, logo a p o s a
c o n c lu sa o d e ste c u rso , o q u e v o ce p reten d e fazer?
(A) Pretendo procurar em prego na a re a de Direito.
(B) Ja estou empregado na area d e Direito e pretendo
continuar na m esm a atividade.
(C) Pretendo abrir negocio proprio n a area de Direito.
(D) P re te n d o c o m e g ar a tra b a lh a r ou c o n tin u a r
trabalhando em outra area. (Neste caso, p asse para
a questao 86).
(E) Nao pretendo trabalhar. (Neste caso, p a sse para a
questao 86).

69 - D os D elitos e d a s P e n a s, d e B eccaria.
(A) Foi b astante com entada.
(B) Foi razoavelmente comentada.
(C) Foi com entada ap en a s superficialmente.
(D) Foi com entada a p e n a s em atividades extraclasse
(palestras, conferencias, etc.).
(E) Nao foi com entada em nenhum momento.
Nas q u e sto e s d e n®70 a 79, indique o s tipos d e trab a lh o s
e sc rito s p ro p o s to s c o m o av aliag ao n o d e c o rre r d e s e u
curso.
70 - M onografias c o m p le m e n ta re s a o s
d e se n v o lv id o s em sa la d e aula.
(A) Sim.
(B) Nao.

Em q u a l d a s g r a n d e s a r e a s d o D ire ito v o c e
e n te n d e q u e o s e u c u rs o d e g ra d u a g a o m elh o r
o(a) habilitou?
(A) Direito do Trabalho.
(B) Direito Civil eComercial.
(C) Direito Penal.
(D) DireitoAdministraffvoeTributario.
(E) Outra.

8 2 - Q ual a s u a p re fe re n cia p a ra iniciar o ex erc ic io
p r o f i s s i o n a l n a a r e a j u r i d i c a , lo g o a p o s a
c o n c lu sa o do c u rso ?
(A) Atividade juridica publica.
(B) Advocacia privada.
(C) Magisteno superior.
(D) P reten d o trabalhar em pelo m enos d u a s d a s
m odalidades acima, concom itantem ente.
(E) Nao pretendo trabalhar na area.

c o n te u d o s

71 - R elato rio s s o b re se m in a rio s.
(A) Sim.
(B) Nao.
72 - E laboragao d e tra b a lh o s p a rc ia is e re s p o s ta s
a q u e stio n a rio s.
(A) Sim.
(B) Nao.

83 - C a so v oce p reten d a tra b a lh a r na atividade juridica
p ublica, logo a p o s a c o n c lu s a o d o c u rso , q u a l a
s u a p re fe re n cia?
(A) Advocacia publica (procuradorias, defensorias e
consuliorias).
(B) Magistratura.
(C) Ministerio Publico.
(D) Atividade policial.
(E) Nao pretendo trabalhar em atividade juridica publica,
logo apos a conclusao do curso.

73 - S olugao d e p ro b lem as p o r m eio d a p e s q u is a
s o b re a leg islag ao e a j u r is p r u d e n t s .
(A) Sim.
(B) Nao.
7 4 - R elato rio s s o b re a u d ie n c ia s e ju ris sim u la d o s.
(A) Sim.
(B) Nao.
75 - R elato rio s s o b re a u d ie n c ia s e ju ris re a is.
(A) Sim.
(B) Nao.
76 - E laboragao d e p e g a s ju rid ic as.
(A) Sim.
(B) Nao.

84-

77 - R elato rio s s o b re v isita s a o rg a o s d o P o d e r
Ju d ic ia rio .
(A) Sim.
(B) Nao.
78 - R elato rio s s o b re v isita s a o rg a o s p u b lic o s.
(A) Sim.
(B) Nao.
79 - A presen tag iio d e m o n o g rafia final p e ra n te B anca
E xam in ad o ra.
(A) Sim.
(B) Nao.

C a s o v o c e p r e te n d a tr a b a lh a r n a a d v o c a c ia
priv ad a, logo a p o s a c o n c lu s a o d o c u rso , q u a l a
s u a p re fe re n cia?
(A) Abrir escritorio proprio, sozinho(a).
(B) Reunir-me com outros colegas e abrir escritorio.
(C) Ingressar em um a sociedade d e advogados ja
existente.
(D) Conseguir em prego no departam ento juridico de
um a organizagao privada.
(E) Nao pretendo trabalhar na advocacia privada, logo
apos a conclusao do curso.

6
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85- Caso voce pretenda trabalhar no magisterio
superior, logoaposaconclusaodocurso, qual a
suaintengao?
(A) C om egar a lecionar d e sd e logo em um a instituigao
d e en sin o superior, buscando, depois, o s e stu d o s
de pos-graduagao.
(B) F a z e r um c u rso d e e sp e c ia liz a g a o e , d e p o is,
com egar a lecionar em um a instituigao d e ensino
superior.
(C) Cursar o m estrado, com bolsa d e estudos, e, depois,
lecionar em um a instituigao d e ensino superior.
(D) C u rsa r o m estrado e o doutorado, com bolsa de
e stu d o s, e , depois, lecionar em um a instituigao de
ensino superior.
(E) N ao pretendo in g ressar no m agisterio superior, no
m omento.

86- Emqual areavoce gostaria de suplementar seu
conhecimento, apos ocursodegraduagao?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Direito d o Trabalho.
Direito Civil e Com ercial.
Direito Penal.
Direito Administrative e Tributario.
Outra.

87- Quanto aos estudos no ensino regular, apos
concluidaagraduagaoemDireito,queoutrocurso
voce pretende fazer?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

M estrado e/ou Doutorado na a rea.
M estrado e/ou D outorado em outra a rea .
E specializagao e/o u Aperfeigoamento.
Outro curso d e graduagao.
N ao pretendo fa ze r nenhum curso.
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QU ESTIONARIO-PESQU ISA

SISTEMA DE AVALIAGAO
DA EDUCACAO SUPERIOR

Esta pesquisa e parte integrante do Exame Nadonal de Cursos - o Provao - e tem por objetivo nao so
levantar informagoes que permitam tragar o perfil do conjunto de graduandos, m as tambem ouvir a voz dos
graduandos sobre as condigoes de ensino no seu curso. Ela permitira o planejamento de agoes, na busca da
melhoria da qualidade dos cursos.
P ara que e s s a m eta seja alcangada, e importante sua participagao.
Procure responder a esta pesquisa de forma individual, conscienciosa e independente. A fidedignidade d as
suas respostas e fundamental.
Em cada questao, marque ap en as um a resposta, ou seja, aquela que m elhor corresponda a s su as
caracteristicas pessoais, a s condigoes de ensino vrvenciadas por voce e a s su a s perspectivas para o future.
Os dados obtidos serao sem pre tratados estatisticamente, d e forma agregada, isto e, segundo grupos d e
individuos. Nao havera tratamento e divulgagao d e dados pessoais.
Preencha o cartao apropriado com a s suas respostas, utSizando para tanto caneta esferografica preta.
E ntregue e s s e cartao na sa la o n d e voce vai realizar o Provao, no dia 9 d e junho.
G ratos pela s u a valiosa contribuigao.

01- Emrelagaoao ExameNacional de Cursos, voce
gostaria de receber o resultado de seu
desempenhonaprova?
(A )-S im .

(B )-N ao-

QUEMEVOCE?

02 - Q ual o s e u e s ta d o civil?
(A) Solteiro(a).
(B) Casado(a).
(C) Separado(aydesquitado(a)/divorciado(a).
(D)Viuvo(a).
(E) Outro.

03 - Q u a n to s irm a o s v o c e te m ?
(A) Nenhum.
(B) Um.
(C) Dois.
(D)Tres.
(E) Quatro ou mais.

04 - Q u a n to s filh o s v o c e tem ?
(A) Nenhum.
(B) Um.
(C) Dois.
(D) Tnes.
(E) Quatro ou mais.
MEC

Mtr^moaEcUcafao

insp

»tsaiuwNacton»deEss«Qs
•PesqMxSdtxadsnais

05 - C om o v oce s e c o n s id e rs ?
(A) Brancofa).
(B) Negro(a).
(C) Pardo(a) / mulato(a).
(D) Amarelo(a) (de origem oriental).
(E) Indigena.
06 - Com quem v o c e m orou d u ra n te a m aior p a rte do
tem po em que freoOentou se u c u rso d e g raduagao?
(A) Com os pais e/ou outros pa rentes.
(B) Com esposo(a) e/ou filho(s).
(C) Com amigos.
(D) Com colegas em aiojamento universitario.
(E) Sozinho(a).
07 - Em qual d a s faix as ab aix o v o c e c alcu la e s ta r a
s o m a d a re n d a m e n s a l d o s m e m b ro s d a s u a
fam ilia q u e m oram em s u a c a s a ?
(A) Ate R$ 600,00.
(B) De RS 601.00 a R$ 2.000,00.
(C) De RS 2.001.00 a RS 4.000,00.
(D) De R$ 4.001,00 a RS 10.000,00.
(E) Mais de RS 10.000,00.
08 - Q ual o m eio d e loco m o g ao m ais utilizado p o r
v o c e p a ra c h e g a r a s u a in stitu ig ao ?
(A) Carro ou motocicleta proprios.
(B) Carona com am igos e vizinhos.
(C) Transporte coletivo (onibus, trem, metno).
(D) Bicic!eta o u a pe.
(E) Outro.
DAES

omiof^deesisesecas

Cof»Crcto

Fundaf&o Cesgranrio/Fundafio Cartos Chagas

eAwaHa^odaEouca^sSupedor
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09 -Durante a maior parte do seu curso. qual foi a
carga horaria aproximada de sua atividade
remunerada(naocontarestagioremunerado)?
(A) N
aoexerciatividaderemunerada.
(8) Trabalhei eventualm ente, sem vinculo trabaihista.
(C) Trabalhei a te 20 horas sem anais.
(D) Trabalhei m ais d e 20 horas e m enos d e 40 horas
sem anais.
(E) Trabalhei em tem po integral - 40 horas sem anais
ou m ais.

10- Que tipodebolsadeestudosoudeflnanciamento
vocerecebeuparacusteiodasdespesasdocurso?
(A) Financiam ento Estudantil - FIES.
(B) Bolsa integral oferecida pela instituigao.
(C) Bolsa parcial oferecida pela instituigao ou desconto
nas anuidades.
(D) Bolsa, parcial ou integral, oferecida por entidades
extem as.
(E) Nenhum.

11- Qual ograudeescolaridadedoseupai?
(A) Nenhuma escolaridade.
(B) Ensino fundamental incompleto (ate a 4* serie).
(C) Ensino fundam ental completo (ate a 8* serie).
(D) Ensino m edio completo.
(E) Superior.

12- Qual ograude escolaridadedesua mae?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

17-

18 - C om o e s e u c o n h e c im e n to d e iin g u a in g le sa ?
(A) Leio, escrevo e falo bem.
(B) Leio, escrevo e fate razoavelm ente.
(C) Leio e escrevo, m as nao fate.
(D) Leio, m as nao escrevo nem falo.
(E) Praticam ente nulo.
19 - C om o e s e u c o n h e c im e n to d e lin g u a e s p a n h o la ?
(A) Leio, escrevo e fate bem.
(B) Leio, escrevo e fate razoavelm ente.
(C) Leio e escrevo, m as nao falo.
(D) Leio, m as nao escrevo nem fate.
(E) Praticam ente nulo.

COMO VOCE UDA COM O MICROCOMPUTADOR?

20 - Com que freqiiencia voce utiliza m icrocom putador?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nenhuma escolaridade.
Ensino fundamental incompleto (ate a 4* serie).
Ensino fundamental completo (ate a 8* serie).
Ensino m edio completo.
Superior.

13- Emquetipodeescolavocecursouoensinomedio?

fre q u e n c ia ?
(A) Em casa.
(B) No trabalho.
(C) Na minha instituigao de ensino.
(D) Em bibliotecas fora da minha instituigao.
(E) Em outros locais.

14- Quetipodecursodeensinomediovoceconcluiu?22 -

15- Duranteoseucursodegraduagao,quantoslivros
voce leu emmedia por ano. excetuando-se os
livrosescolares?
(A) S eis ou mais.
(B) Quatro a cinco.
(C) Dois a ties.
(D) Um.
(E) Nenhum.

16- Quandovoce costumalerjornais?
(A) Diariamente.
(B) Duas v ezes por sem ana.
(C) Som ente a o s domingos.
(D) Raramente.
(E) Nunca.

Diariamente.
De 3 a 6 v ezes por sem ana.
1 ou 2 v ezes por sem ana.
Esporadicamente.
Nunca. (Neste caso, p a sse para a questao 25).

21 - O n d e v o c e utiliza m ic ro c o m p u ta d o r c o m m ais

(A) Todo em escola publica.
(B) Todo em escola privada.
(C) A maior parte do tem po em escola publica.
(D) A maior parte do tem po em escola privada.
(E) M etade em escola publica e m etade em escola
privada.

(A) Comum ou d e educagao geral, no ensino regular.
(B) Tecnico (eletronica, contabilidade, agricola, etc.),
no ensino regular.
(C) Magisterio d e 1s a 4 “ Series (Curso Normal), no
ensino regular.
(D) Supletivo.
(E) Outro curso.

Q u e m e io v o c e m a is u tiliz a p a r a s e m a n te r
a tu a liz ad o s o b r e o s a c o n te c im e n to s d o m u n d o
c o n te m p o ra n e o ?
(A) Jornais.
(B) Revistas.
(C)TV.
(D) R atio.
(E) Internet

C om o voce a prendeu a o p e rar o m icrocom putador?
(A) Sozinho(a), portentativas.
(B) Sozinho(a), com bibliografia especializada.
(C) Com orientagao, na minha instituigao d e ensino.
(D) Com orientagao, no m eu local d e trabalho.
(E) Em cursos especializados.

2 3 - Em qual d a s situ a g o e s ab aix o v o c e utiliza m ais o
m ic ro co m p u tad o r?
(A) Entietenimento.
(B) Trabalhos escolares.
(C) Trabalhos profisstenais.
(D) Pesquisa.
(E) Comunicagao via e-mail.

24 - De o n d e v oce tem p re d o m in a n te m e n te a c e s s a d o
a Internet?
(A) Da minha instituigao d e ensino.
(B) Da minha casa.
(C) Do m eu local d e trabalho.
(D) De outro local.
(E) Nunca tive oportunidade d e a c e s s a r a Internet.
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COMO VOCE ANALISA AS CONDIGOES DA
INSTITUIGAO ONDE ESTA CONCLUINDO O CURSO DE
GRADUAGAO?
2 5 - D urante a m ajor p arte d o s e u c u rso . c o n sid era n d o s e a p e n a s a s a u la s teo rica s, qual o n um ero m edio
d e a lu n o s p o rtu rm a ?
(A) Ate 30.
(B) Entre 31 e 50.
(C) Entre 51 e 70.
(D) Entre 71 e 100.
(E) Mais d e 100.
2 6 - A s a u la s p r a tic a s c o m p o rta m um n u m e ro
a d e q u a d o d e a l u n o s e m re la g fro a o e s p a g o
p e d a g o g ic o d isp o n iv e l?
(A) Sim, to d a s elas.
(B) Sim, a m aior parte d elas.
(C) Sim, m as a p e n a s m etade delas.
(D) Sim, m as poucas.
(E) Nao, nehum a.

3 2 - C o m o v o c e a v alia a a tu a liz a g a o d o a c e rv o d a
b ib lio teca fa ce a s n e c e s s id a d e s c u rric u la re s d o
s e u c u rso ?
(A) E atualizado.
(B) E m edianam ente atualizado.
(C) E pouco atualizado.
(D) E desatualizado.
(E) Nao sei responder.
33 - C om relag ao a o s livros m a is u s a d o s n o c u rs o , o
n u m e ro d e e x e m p la re s d isp o n iv e is n a b ib lio tec a
a te n d e a o a lu n a d o ?
(A) Atende plenam ente.
(B) Atende razoavelmente.
(C) Atende precariam ente.
(D) Nao atende.
(E) Nao sei responder.
3 4 - C om o v o c e a v alia a a tu a liz a g a o d o a c e rv o d e
p e r id d ic o s e s p e c ia liz a d o s d is p o n iv e is na
b ib lio te c a ?
(A) E atualizado.
(B) E m edianam ente atualizado.
(C) E desatualizado.
(D) Nao existe acervo de periodicos especializados.
(E) Nao sei responder.

27 - A s a u las praticas o fe re c e m m aterial d e c o n s u m o
su fic ie n te p a ra o n u m e ro d e a lu n o s ?
(A) Sim, to d a s elas.
(B) Sim, a m aior parte delas.
(C) Sim, m a s a p e n a s m etade delas.
(D) Sim, m a s poucas.
(E) Nao, nenhum a.

3 5 - A biblio teca d e s u a in stitu ig ao o fe re c e se rv ig o d e
e m p re stim o d e liv ro s?
(A) Sim, para todo o acervo.
(B) Sim, m as a p e n a s para o b ras d e c arater didatico.
(C) Sim, m as a p e n a s p ara o b ras de interesse geral.
(D) Nao h a emprestimo.
(E) Nao sei responder.

2 8 - A s a u la s p r a tic a s d is p o e m d e e q u ip a m e n to s
su fic ie n te s a o n u m ero d e a lu n o s ?
(A) Sim, to d as elas.
(B) Sim, a m aior parte delas.
(C) Sim, m a s a p e n a s m etade delas.
(D) Sim, m as poucas.
(E) Nao, nenhum a.

3 6 - C o m o e o s e r v ig o d e p e s q u i s a b ib lio g r a f ic a
o fe re c id o ?
(A) Utiliza a p e n a s p ro c esso s m anuais.
(B) Dispoe de sistem a informatizado local.
(C) Dispoe de sistem a informatizado local e d e a c e sso
a rede nacional d e bibliotecas.
(D) Dispoe de sistem a informatizado local e d e a ce sso
a s redes nacional e intem aciona! d e bibliotecas.
(E) Nao sei responder.

2 9 - C o m o s a o o s e q u i p a m e n t o s d e l a b o r a to r i o
u tiliza d o s d u ra n te o s e u c u rs o ?
(A) Atualizados e bem conservados.
(B) Atualizados, m as mal conservados.
(C) D esatualizados, m as bem conservados.
(D) D esatualizados e mal conservados.
(E) Nao h i laboratorio no m eu curso.
3 0 - C om o a s u a in stitu ig a o viabiliza o a c e s s o d o s
a lu n o s d e g ra d u a g a o a o s m ic ro c o m p u ta d o re s ,
p a ra a te n d e r a s n e c e s s id a d e s d o s e u c u rs o ?
(A) Plenam ente.
(B) De form a limitada.
(C) Nao viabiliza para o s alunos do m eu curso.
(D) Nao viabiliza para nenhum aluno.
(E) O curso nao necessita de m icrocom putadores.

37 - C om o e o horario d e fu n c io n a m e n to d a b ib lio tec a?
(A) Plenam ente adequado.
(B) Parcialmente adequado.
(C) Pouco adequado.
(D) Inadequado.
(E) Nao sei responder.

31 - Com q u e fre q u e n c ia v o c e utiliza a b ib lio te c a de
s u a in stitu ig ao ?
(A) Utilizo frequentem ente.
(B) Utilizo com razoavel frequencia.
(C) Utilizo raram ente.
(D) N unca a utilizo.
(E) A instituigao nao tem biblioteca. (Neste caso, p a sse
para a questao 39).

38-

Q u e c o n d ig o e s a s i n s t a l a g d e s d a b ib lio te c a
o fe re c em para leitu ra e e s tu d o ?
(A) Plenam ente adequadas.
(B) Parcialmente a d eq u ad as.
(C) Pouco adequadas.
(D) Inadequadas.
(E) Nao sei responder.

3
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COMO VOCE AVALIA 0 TRABALHO
DOS DOCENTES E 0 CURRICULO DO SEU CURSO DE
GRADUAQAO?
39 - D u ra n te o s e u c u rs o , q u a n ta s h o ra s p o r s e m a n a
v o c e te m d e d ic a d o , e m m e d ia , a o s e s t u d o s ,
e x c e tu a n d o -s e a s h o r a s d e a u la ?
(A) Mais de oito.
(B) S e is a oito.
(C) Tr&s a cinco.
(D) Uma a duas.
(E) N enhum a, a p e n a s a ssisto a s aulas.
40 - Q u e tip o d e atividade a c a d em ics v o ce desen v o lv eu

pormaistempoduranteoseucurso,alemdaquelas
obrigatdrias?
(A) Atividades de iniciagao cientifica ou tecnologica.
(B) Atividades dem onitoria.
(C) Atividades em projetos d e pesquisa conduzidos por
professores da m inha instituigao.
(D) Atividades d e extensao promovidas pela instituigao.
(E) Nenhuma atividade.

41- Porqual entidadefoi promovidaamaiorpartedos
ev e n to s (c o n g re sse s, jo rn ad a s, se m in a rio s, etc.) de
q u e v o c e participou no d e c o rre r d o s e u c u rs o ?
(A) P ela minha instituigao d e ensino.
(B) P or outras instituigoes d e ensino.
(C) Por diretorios estudantis ou centros academ icos.
(D) Por associagoes cientiftcas ou profissionais da area.
(E) Nao participei d e eventos.
42 - Q u e a tiv id ad e (s) e x tra c u rric u la r(e s) o fe re c id a (s)
p e la s u a in s titu ig a o v o c e m a is d e s e n v o lv e u
d u ra n te o p e rio d o d e re aliz a g ao d o s e u c u r s o ?
(A) Atividades culturais (palestras, conferencias, etc.).
(B) Atividades artisticas (teatro, m usica, etc.).
(C) Atividades desportivas.
(D) Estudo d e Iinguas estrangeiras.
(E) Nenhuma.
4 3 - Q u al a s u a o p in ia o s o b r e a c o m p o s ig a o d a s
d isc ip lin as em relagao a o s objetivos d o s e u c u rs o ?
(A) A tende muito bem .
(B) A tende bem .
(C) A tende parcialm ente.
(D) A tende precariam ente.
(E) N ecessita d e reform ulagao geral.
4 4 - C om o v o c e avalia o equ ilib rio e n tre a q u a n tid a d e
d e c o n te u d o e a c a rg a h o ra ria d a m aio r o a rte d a s
d isc ip lin a s d o s e u c u r s o ?
(A) Otimo.
(B) Bom.
(C) Regular.
(D) Fraco.
(E) Inexistente.
4 5 - A o in iciarem o s tra b a lh o s em c a d a d isc ip lin a , o s
d o c e n te s a p re se n ta m e d isc u te m o p ian o d e e n sin o
co m o s a lu n o s ?
(A) Todos.
(B) A maior parte.
(C) M etade.
(D) Poucos.
(E) Nenhum . (N este c aso , p a sse p ara a q u e stao 48).

46 - E s s e s p ia n o s d e e n s in o a p re s e n ta m c o m c la rez a
o s o b jetiv o s, a m eto d o lo g ia , o s p r o c e d im e n to s d e
a v a lia g a o , o c r o n o g r a m a e a b ib lio g r a f ia d a
d isc ip lin a ?
(A) Todos apresentam .
(B) A m aior parte a p rese n ta.
(C) M etade apresenta.
(D) P o u co s apresentam .
(E) Nenhum apresenta.
47 - Em q u e m edida a s o rien tag d e s c o n tid a s n o s p ian o s
d e e n s in o s a o im p o rta n te s p a ra o s a lu n o s n o
d e se n v o lv im en to d o c u rs o ?
(A) S a o muito importantes.
(B) S a o im portantes.
(C) S a o m edianam ente importantes.
(D) Tem pouca importancia.
(E) N ao sa o importantes.
4 8 - D u ra n te o s e u c u r s o , q u e te c n ic a d e e n s in o a
m a i o r i a d o s p r o f e s s o r e s te m u t il i z a d o ,
p re d o m in a n te m e n te ?
(A) Aulas expositivas (prelegao).
(B) A ulas expositivas, com participagao d o s alunos.
(C) Aulas praticas.
(D) Trabalhos de grupo, desenvolvidos em sala d e aula.
(E) Outra.
4 9 - A o lo n g o d o s e u c u r s o , v o c e foi s o lic ita d o a
re a liz a r a tiv id a d e s d e p e s q u is a c o m o e s tra te g ia
d e a p re n d iz a g e m ?
(A) Sim. em to d as a s disciplinas.
(B) Sim, na maior parte d a s disciplinas.
(C) Sim, em m etade d a s disciplinas.
(D) Sim, em p o u cas disciplinas.
(E) Nao, em nenhum a disciplina.
5 0 - A o r e a liz a r a ti v i d a d e s d e p e s q u i s a p a r a a s
d isc ip lin a s d e s e u c u rso , q u e fo n te(s) v o c e utilizou
m a is fre q iie n te m e n te ?
(A) O acervo d a biblioteca d a minha instituigao.
(B) O acervo d a biblioteca d e outra instituigao.
(C) Livros e/ou periddicos de minha propriedade.
(D) A Internet.
(E) Nao realizei p e sq u isa s no m eu curso.
51 - C o m o v o c e avalia o s p ro c e d im e n to s d e e n s in o
a d o ta d o s p ela m aio ria d o s p ro f e s s o r e s te n d o em
v ista o s o b jetiv o s d o c u rs o ?
(A) B astante adequados.
(B) A dequados.
(C) Parcialm ente adequados.
(D) Pouco adequados.
(E) Inadequados.
5 2 - Q u a l t ip o d e m a t e r i a l, d e n t r e o s a b a i x o
r e l a c i o n a d o s , te m s i d o m a is u t il i z a d o p o r
in d ic a g a o d e s e u s p ro fe s s o re s d u ra n te o c u r s o ?
(A) Lrvros-texto e/ou m anuais.
(B) Apostilas e resum os.
(C) Copias de tredhos ou capitulos d e livros.
(D) Artigos de periodicos especializados.
(E) A notagoes m anuais e c ad e m o s d e n otas.
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60 - Q ual foi, no s e u e n te n d e r, a m aio r c o n trib u ig a o
d o s e u e s ta g io c u rric u la r su p e rv is io n a d o ?
(A) O aperfeigoam ento tecnico-profissional.
(B) O conhecim ento do m ercado de trabalho.
(C) O conhecim ento d e novas a re a s d e atuagao para
o s graduados do curso.
(D) A reafirmagao da escolha profissional feita.
(E) A d e m o n s tra g a o d a n e c e s s id a d e d e e s tu d o
continuo para eficiente exercicio profissional.

53 — Q u e in stru m e n to s d e a valiagao a m aioria d o s s e u s
p ro fe s s o re s a d o ta o re d o m in a n te m e n te ?
(A) Provas escritas discursivas.
(B) T estes objetivos.
(C) Trabalhos de grupo.
(D) Trabalhos individuals.
(E) P rovas praticas.
5 4 - C om o e a d isp o n ib ilid a d e d o s p ro fe s s o re s d o s e u
c u rs o , n a in stituigao, p a ra o rien tag ao e x tra c la s s e ?
(A) Todos tem disponibilidade.
(B) A maioria tem disponibilidade.
(C) C erca d a m etade tem disponibilidade.
(D) P o u co s tem disponibilidade.
(E) Nenhum tem disponibilidade.

N as q u e s to e s d e n “ 61 e 62 re s p o n d a s e , n o d e c o rre r
d o s e u c u rs o d e O d o n to lo g ia , v o c e te v e c o n d ig o e s d e
utilizar d e form a a d e q u a d a (freq u en cia, d isp o n ib ilid ad e
d e e q u ip a m e n to s e d e m ate ria ls) o s la b o ra to rie s d a
s u a instituigao.

5 5 - S e u s p r o f e s s o r e s te m d e m o n s tr a d o d o m in io

61 - N as d isc ip lin a s d a s m a te ria s b a s ic a s .
(A) Sim, sem pre.
(B) Sim, na maioria d a s vezes.
(C) Sim, algum as v ezes.
(D) Nao, nunca.
(E) N3o sei dizer.

a tu a liz a d o d a s d isc ip lin a s m in is tra d a s ?
(A) Sim, todos.
(B) Sim, a m aior parte d eles.
(C) Sim, m as a p e n a s m etade deles.
(D) Sim, m a s poucos.
(E) Nao, nenhum deles.

62 - N as d isc ip lin a s c lin ica s.
(A) Sim, sem pre.
(B) Sim, na maioria d a s v ezes.
QUAIS AS MAIORES C O N T R IB U T E S DO SEU CURSO?
(C) Sim, algum as vezes.
(D) Nao, nunca.
5 6 - C om o v o c e a v alia o nivel d e e x ig e n c ia d o s e u
(E) Nao sei dizer.
c u rso ?
(A) Deveria te r exigido muito m ais d e mim.
N as q u e s to e s d e n2 63 e 64 in d iq u e c o m o v o c e a n a lisa
(B) Deveria te r exigido um pouco m ais d e mim.
a s c o n d ig o e s c lin ica s d a s u a in stitu ig ao n o d e c o rre r d o
(C) Exigiu d e mim n a m edida certa.
(D) Deveria te r exigido um pouco m enos d e mim.
s e u c u r s o d e O d o n to lo g ia.
(E) Deveria te r exigido muito m enos de mim.
6 3 - D is p o n ib ilid a d e d e equ ipos s u f i c ie n t e s p a r a
57 - Q ual v o c e c o n s id e r s a prin cip al c o n trib u ig a o do
tra b a lh o em d u p la s , se m n e c e s s id a d e d e
c u r s o q u e e s ta c o n c lu in d o ?
su b d iv isa o d e tu rm a s.
(A) A obtengao de diploma de nivel superior.
(A) Sim, sem pre.
(B) A aquisigao d e cultura geral.
(B) Sim, na maioria d a s vezes.
(C) A aquisigao d e form agao profissional.
(C) Sim, algum as vezes.
(D) A aquisigao de form agao teorica.
(D) Nao, nunca.
(E) M elhores pe rsp ec tiv a sd e ganhos m aterials.
(E) Nao sei dizer.
58-

Q u a l d a s h a b i l i d a d e s a b a i x o o s e u c u r s o 64 p o ss ib ilito u q u e v o c e d e s e n v o lv e s s e d e m elh o r
fo rm a?
(A) Trabalhar em equipe.
(B) R aciocinar logicam ente / analisar criticamente.
(C) Comunicar-se.
(D) R esolver problem as I tom ar decisoes.
(E) Aplicar inovagoes tecnologicas.

N as q u e s to e s de na 65 a 67, in d iq u e a a b o rd a g e m d a d a ,
n o c u r s o q u e v o c e e s t a c o n c lu in d o , a o s t o p ic o s
re la c io n a d o s.

RESPONDA AGORA AS QUESTOES ESPECIFICAS
PARA O S GRADUANDOS DE ODONTOLOGIA

6559-

N um ero a d e q u a d o d e p a c ie n te s m atricu lad o s p a ra
o s d iv e rs o s tra ta m e n to s .
(A) Sim, sem pre.
(B) Sim, na maioria d a s vezes.
(C) Sim, algum as vezes.
(D) Nao, nunca.
(E) Nao sei dizer.

Q u al a c a r g a h o ra ria d o e s ta g io c u r ric u la r
s u p e rv is io n a d o d e s e u c u r s o ?
(A) Mais d e 400 h oras.
(B) De 300 a 400 horas.
(C) D e 200 a 299 horas.
(D) M enos de 200 horas.
(E) N ao e oferecido estagio curricular supervisionado.
(N este caso , p a s s e p ara a q u e stao 61).

B io sse g u ra n g a.
(A) Foi tem a central d e um a ou m ais disciplinas.
(B) Foi e studado em v arias disciplinas.
(C) Foi tratad o superficialm ente em um a ou m ais
disciplinas.
(D) Foi abordado a p e n a s em atividades extraclasse
(palestras, conferencias, etc.).
(E) Nao foi abordado em nenhum momento.

5
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66 - P re v e n g a o .
(A) Foi tem a central d e um a ou m ais disciplinas.
(B) Foi e stu d ad o em v arias disciplinas.
(C) Foi tra ta d o su p erficialm ente em um a o u m ais
disciplinas.
(D) Foi ab o rd ad o a p e n a s em atividades e x tra d a s s e
(palestras, conferencias, etc.).
(E) Nao foi a b ordado em nenhum m om ento.
67 - E tica.
(A) Foi tem a central d e um a ou m ais disciplinas.
(B) Foi e stu d a d o em v a ria s disciplinas.
(C) Foi tra ta d o superficialm en te em um a ou m ais
disciplinas.
(D) Foi ab o rd ad o a p e n a s em atividades e x tra d a s s e
(palestras, conferencias, etc.).
(E) Nao foi a b ordado em nenhum m om ento.

74- Implantodontia.
(A) Interesse exclusivo.
(B) Forte interesse.
Interesse m ediano.
(D) P ouco interesse.
N enhum interesse.

(C)
(E)
75- Odontopediatria.

(A) Interesse exclusivo.
(B) Forte interesse.
Interesse m ediano.
(D) P ouco interesse.
Nenhum interesse.

(C)
(E)
76- Odontologia Geral.

(A) Interesse exclusivo.
(B) Forte interesse.
Interesse m ediano.
(D) P ouco interesse.
Nenhum interesse.

(C)
QUAISASSUASPERSPECT1VASFUTURAS?
(E)
68- Quanto ao exerclcio profissional, logo apos a 77- Odontologia emsaude coletiva.
conclusaodestecurso,oquevocepretendefazer?
(A) Interesse exclusivo.
(A) PretendoprocurarempregonaareadeOdontologia.
(B) Forte interesse.
(B) Ja estou em
pregadona area de Odontologia e
(C) Interesse m ediano.
pretendocontinuarnamesmaatividade.
(D) P ouco interesse.
(C) Pretendoabrirconsuttorioproprio.
(E) Nenhum interesse.
(D) Pretendo comegar a trabalhar ou continuar
trabalhandoemoutraarea.
78- Ortodontia.
(E) Naopretendotrabalhar.
(A) Interesse exclusivo.
(B) Forte interesse.
69- Quanto aos estudos no ensino regular, apbs
(C) Interesse m ediano.
concluidaagraduagaoemOdontologia,queoutro
(D) P ouco interesse.
cursovocepretendefazer?
(E) Nenhum interesse.
(A) Mestradoe/ouDoutoradonaarea.
(B) M
estradoe/ouDoutoradoemoutraarea.
(C) Especializagaoe/ouAperfeigoamento.
79- Patologia bucal.
(D) Outrocursodegraduagao.
(A) Interesse exclusivo.
(E) Naopretendofazernenhumcurso.
(B) Forte interesse.
(C) Interesse m ediano.
Nas questoes de n“70 a 83, indique o seu grau de
(D) P ouco interesse.
interesse quanto as diferentes areas daOdontologia,
(E) Nenhum interesse.
paraaperfeigoamento, logoaposaconclusaodocurso
de graduagao.
80- Periodontia.
(A) Interesse exclusivo.
70- Cirurgiae traumatologia buco-maxilo-faciais.
(B) Forte interesse.
(A) Interesseexclusivo.
(C) Interesse m ediano.
(B) F
orteinteresse.
(D) P ouco interesse.
(C) Interessemediano.
(E) Nenhum interesse.
(D) Poucointeresse.
(E) Nenhuminteresse.
81- Protese buco-maxilo-facial.
71- Dentisticarestauradora.
(A) Interesse exclusivo.
(A) Interesseexclusivo.
(B) Forte interesse.
(B) F
orteinteresse.
(C) Interesse m ediano.
(C) Interessemediano.
(D) P ouco Interesse.
(D) Poucointeresse.
(E) Nenhum interesse.
(£) Nenhuminteresse.
82- Protese Dentaria.
72- Endodontia.
(A) Interesse exclusivo.
(A) Interesseexclusivo.
(B) Forte interesse.
(B) F
orteinteresse.
(C) Interesse m ediano.
(C) Interessemediano.
(D) P ouco interesse.
(D) Poucointeresse.
(E) Nenhum interesse.
(E) Nenhuminteresse.
83- Radiologia.
73- Estomatologia.
(A) Interesseexclusivo.
(A) Interesse exclusivo.
(B) Forte interesse.
(B) F
orteinteresse.
(C) Interessemediano.
(C) Interesse m ediano.
(D) Poucointeresse.
(D) P ouco in teresse.
(E) Nenhuminteresse.
(E) Nenhum interesse.
6
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ESTIONARIO-PESQU

! S IS T E M A DE A VA LIA qA O
' DA e d u c a ^ A o SUP ER IO R

Estapesquisae parteintegrantedoExameNational de Cursos- oProvao- e temporobjetivonaoso
levantarinformagoesque permitamtragaroperfil doconjuntodegraduandos, mas tambemouviravozdos
graduandos sobreas condicoes deensinonoseucurso. Elapermrtiraoplanejamentode agoes, nabuscada
melhoriadaqualidadedos cursos.
Paraqueessa metasejaalcangada, e importantesuaparticipagao.
Procureresponderaestapesquisadeformaindividual, conscienciosae independente.Afidedignidadedas
suas respostas e fundamental.
Emcada questao, marque apenas uma resposta, ouseja, aquela que melhor corresponds as suas
caracteristicaspessoais, as condigoesdeensinovivenciadasporvoceeas suas perspectivas paraofuturo.
Os dados obtidos seraosempre tratados estatisticamente, deformaagregada, isto e, segundogrupos de
individuos. Naohaveratratamentoe divulgagaodedadospessoais.
Preenchaocartaoapropriadocomas suasrespostas, utfizandoparatantocanetaesferograficapreta.
Entregue esse cartao nasala onde voce vai realizaro Provao, no dia9 deJunho.
Gratos pelasua valiosa contribuigao.
01- EmrelagaoaoExame National de Cursos, voce
gostaria de receber o resultado de seu
desempenhonaprova?
(A)-Sim.
(B)-Nao.
QUEM EVOCE?
02 - Q ual o s e u e s ta d o civil?
(A) Solteiro(a).
(B) Casado(a).
(C) Separado(a)/desquitado(a)/divorctado(a).
(D)Vtuvo(a).
(E) Outro.
03 - Q u a n to s irm ao s v o c e te m ?
(A) Nenhum.
(B)Um.
(C) Dois.
(D)Tres.
(E) Quatro ou mais.
04 - Q u a n to s filh o s v o ce te m ?
(A) Nenhum.
(B)Um.
(C) Dois.
(D)Tres.
(E) Q uatro ou mais.
MGC
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05 - C om o v o c e s e c o n s id e rs ?
(A) Branco(a).
(B) Negro(a).
(C) Pardo(a) / mulato(a).
(D) Amarelo(a) (de origem oriental).
(E) Indigena.
06 - Com quern v oce m orou d u ra n te a m ajor p a rte do
tem po em que frequentou s e u c u rso d e grad u ag ao ?
(A) Com o s pais e/ou outros parentes.
(B) Com esposo(a) e/ou filho(s).
(C) Com amigos.
(D) Com colegas em alojam ento universitario.
(E) Sozinho(a).
07 - Em qual d a s fa ix a s a b aix o v o c e c alcu la e s ta r a
s o m a d a re n d a m e n s a l d o s m e m b ro s d a s u a
fam ilia q u e m oram em s u a c a s a ?
(A) Ate R$ 600,00.
(B) De RS 601,00 a R$ 2.000,00.
(C) De R$ 2.001,00 a RS 4.000,00.
(D) De R$ 4.001,00 a RS 10.000,00.
(E) Mais deR S 10.000,00.
08 - Q ual o m eio d e lo co m o g a o m ais utilizado por
v o c e p a ra c h e g a r a s u a in stitu ig ao ?
(A) Carro ou motocicleta proprios.
(B) Carona com am igos e vizinhos.
(C) T ransporte coletivo (onibus, trem, metro).
(D) Bicicfeta ou a pe.
(E) Outro.
DA£S

DWttaMESaMias
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09 -D u ra n te a m ajor p a rte d o s e u c u rs o . qual foi a
c a r g a h o r a rta a p r o x im a d a d e s u a a tiv td a d e
re m u n e rad a (nao c o n ta r e stag io rem u n e rad o )?
(A) Hao exerct ativrdade remunerada.
(B) Trabalhei everBuatmente, sem vinculo trabatiista.
(C) T rabaftei a te 20 horas sem anais.
(D) Trabalhei m a s de 20 horas e m enos d e 40 horas
sem anais.
(E) Trabalhei em tem po integral - 40 horas sem anais
ou mais.
10 - Q ue tipo d e b o tsa de e s tu d o s o u de frian ciam en to
voce recebeu para c u steio d a s d e s p e s a s d o c u rso ?
(A) Finanaam ento Estudanbl - FIES.
(B) Bolsa integral oferecida peta instftuigao.
(C) Bolsa partial oferecida pe!a inslituicao ou desccnto
nas anuidades.
(D) Bolsa, partial ou integral, cfereotda porenttdades
extem as.
(E) Nenhum.

17 - Q u e m eio v o c e m a is u tiliz a p a r a s e m a n te r
a tu alizad o so b re o s a c o n te c im e n to s d o m undo
c o n te m p o ra n e o ?
(A) Jom ais.
(B) Revistas.
(C)TV.
(D) R a d i o .
(E) Internet.
18 —C om o e se u c o n h ecim en to d e lingua in g le sa ?
(A) Leio, escrevo e falo bem.
(B) Leio. escrevo e falo razoaveimente.
(C) Leio e escrevo, m as nao falo.
(D) Leio. m as nao escrevo nem falo.
(E) PraScamente nuto.
19 - C om o e se u con h ecim en to d e lingua e sp a n h o la ?
(A) Leio, escrevo e falo bem.
(B) L ao. escrevo e falo razoaveimente.
(C) Leio e escrevo, m as nao falo.
(D) Leio. m as nao escrevo nem falo.
(E) Praticamente nuto.

11 - Q ua! o grau d e e sc o la rid a d e d o s e u p ai?
(A) Nenhuma escdaridade.
(B) Ensino fundamental incomplete! (ate a 4a serie).
(C) Ensino fundamental complete (ate a 8* serie).
(D) Ensino medio complete.
(E) Superior.

COMO VOCE UDA COM O MICROCOMPUTADOR?
2 0 - Com que frequencia voce utiliza m icrocom putador?
(A) Diariamente.
(B) De 3 a 8 vezes por sem ana.
(C) 1 ou 2 vezes por sem ana.
(O) Esporadicamente.
(E) Nunca. (Neste caso. p a sse para a questao 25).

12 - Q ual o g ra u d e e sc o la rid a d e d e s u a m ae?
(A) Nenhuma escolaridade.
(B) Ensino fundamental incomplete (ate a 4 a serie).
(C) Ensino fundamental complete (ate a 8* serie).
(D) Ensino medio complete.
(E) Superior
13 - Em q u e tipo de escota voce c u rso u o e n sin o m edio?
(A) Todo em escota publica.
(B) Todo em esccia privada.
(C) A maior parte do tem po em escola publica.
(D) A major parte do tem po em escota privada.
(E) Metade em escola publica e m etade em escola
privada.

21 - O n d e v o c e utiliza m ic ro c o m p u ta d o r com m ars
freq u e n c ia ?
(A) Em casa.
(B) No trabalho.
(C) Na minha instituicao de ensino.
(D) Em bibliotecas fora da minha instituicao.
(E) Em outros locais.

14 - Q ue tip o d e c u rso d e e n sin o m edio v o c e con clu iu ?
(A) Comum ou de educagao geral, no ensino regular.
(B) Tecnico (eletromca, corttabBidade, agrtcola, etc.).
no ensino regular.
(C) Magisierio de 1* a 4a S eries (Curso Normal), no
ensino regular.
(D) SupleSvo.
(E) Outro curso.

2 2 - Com o voce aprendeu a operar o m icrocom putador?
(A) Sozinhofa). portentativas.
(B) Sozinhofa), com btoltografia especializada.
(C) Com orientagao, na rtinha instituigao de ensino.
(D) Com orientagao. no m eu local de trabalho.
(E) Em cursos espedalizados.
23 - Em q ual d a s srtu a g o es abaixo v o c e utiliza m ais o
m icrocom putador?
(A) Entretenimentc.
(B) Trabalhcs escolares.
(C) T rabatios prcfissionais.
(D) Pesquisa.
(E) Cormirocagao via e-maf.

15 - D urante o s e u c u rso d e g rad u ag ao , q u a n to s livros
v o ce leu em m edia p o r ano. e x c e tu a n d o -se o s
livros e sc o la re s ?
(A) S ets ou mais.
(B) Quatro a cmco.
(C) Dois a tres.
(D) Um.
(E) Nenhum.

24 - De o n d e voce te m pred o m in an tem en te a c e s s a d o
a Internet?
(A) Da minha instituigao de ensino.
(B) Da minha casa.
(C) Do m eu local d e trabalho.
(D)De outro local.
(E) Nunca live oportunidade d e a c e ssa r a Internet

1S - Q u an d o v o c e c o stu m a fer jo m a is ?
(A) Diariamente.
(B ) Duas v ezes por sem arta.
(C) Som ente aosdom ingos.
(D)Rarameme.
(E) Nunca.

2
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COMO VOCE ANAUSA AS CONDIQOES DA
INSTITUIQAO ONDE ESTA COHCLUINDO O CURSO DE
GRADUACAO?
2 5 - Durante a m ajor parte do se u curso. considerandose ap en a s a s a u la s teoricas, qual o nurnero m edio
de a lunos p o r turm a?
(A) Ate 30.
(B) Entre 31 e 50.
(C) Entire 51 e 70.
(D) Entre 71 e 100.
(E) Mais d e 100.
2S - A s a u la s p r a t i c a s c o m p o r ta m um n iim e ro
a d e q u a d o d e a lu n o s em re ta g a o a o e s p a g o
p e d a g o g ic o disponh/el?
(A) Sim, to d as elas.
P ) Sim. a maior parte delas.
(C) Sim, m as ap en as m etade delas.
(D) Sun, m as poucas.
(E) Nao, nehuma.
27 - A s aulas praticas o ferecem material d e c o n su m o
su ficien te p a ra o nurnero d e a lu n o s?
(A) Sim, to d as elas.
(B) Sim, a maior parte delas.
(C) Sim, m as ap en a s m etade delas.
(D) Sim, m as poucas.
{EJNao, nenhuma.
28 - A s a u la s p ra tic a s d is p o e m d e e q u ip a m e n to s
su fic ie n tes ao nurnero d e a lu n o s ?
(A) Sim, todas elas.
(B) Sim. a maior parte delas.
(C)Sim, m as apenas m etade delas.
(p) Sim, m as poucas.
{EJNao, rwsnhuiraa.
2 9 — C o m o s a o o s e q u ip a m e n to s d e la b o r a to r io
utilizados d u ra n te o s e u c u rso ?
(A) A tuafeados e bem conservados.
(B) AtuaKzados, m as mal conservados.
(C) Desatualizados, m as bem conservados.
(D) Desatualizados e mal conservados.
(E) Nao ha laboratorio no m eu curso.
39-

32 - C om o v o ce a v alia a atu a liz ag a o d o a c e rv o da
biblioteca fa ce a s n e c e s s id a d e s c u rricu lares d o
se u c u rso ?
(A)EatuaSzado.
(B) E medianam ente atuaBzado.
(C) E pouco atualizado.
(D)E desatualszado.
(E) Nao sei responder.
33 - Com relagao a o s livros m ais u s a d o s no c u rso , o
nurnero d e ex em p lares dtsponrveis n a biblioteca
a te n d e a o a lu n a d o ?
(A) Atende pferramente.
(B) Atende razoaveimente.
(C)Atende precariamente.
(D) Nao atende.
(E) Nao set responder.
34 — C om o v o c e a v alia a a tu a liz ag a o d o a c e rv o d e
p e r io d i c o s e s p e c i a l i z a d o s d i s p o n i v e i s n a
bib lio teca?
(A) E atuaKzado.
(B) E medianam ente atualizado.
(C) E ctesatuaBzado.
(D) Nao existe acervo d e periodicos especializados.
(E) Nao sei responder.
3 5 - A biblioteca d e s u a instituigao oferece servigo de
e m prestim o d e livros?
(A) Sim, para todo o acervo.
(B; Sim. m as a p en as para o b ra sd e caraterdidatico.
(C) Sim, m as a p en as para obras de interesse gersf.
P ) Nao ha emprestimo.
(E) Nao sei responder.
3 6 - C o m o e o s e r v ig o d e p e s q u i s a b ib lio g ra fic a
o ferecido?
(A) UtiBza ap en as p ro cesses mannais.
(B) Dispce de sistem a informatizado local.
(C) Dispce de sistema informatizado local e d e a cesso
a rede national d e bibltotecas.
(D) Dispoe de sistem a informatizado local e de acesso
a s redes nacional e international de bibliotecas.
(E) Nao sei responder.

C om o a s u a in stitu ig ao viabiliza o a c e s s o d o s
a lu n o s d e g ra d u a g a o a o s m ic ro co m p u tad o re s,
37 — C om o e o horario d e funcionam ento d a biblioteca?
p a ra a te n d e r a s n e c e s s id a d e s d o s e u c u rso ?
(A) Plena-mente adequado.
(A)Plenamente.
(B) Parcialmente adequado.
(6) De form a limitada.
(C) Pouco adequado.
(C) Nao viabiliza para os alunos do m eu curso.
(D) Inadequate.
(D) Nao viabiliza para nenhum aluno.
(E) Nao sei responder.
(E) O curso nao necessite de microcomputadores.

31 - Com q u e freq u en cia v o c e utiliza a biblioteca de
su a instituigao?
(A) Utifizo frequenSemente.
(B) Utilize com razoavel frequencia.
(C) Utilize raramente.
(D) N unca a utilizo.
(E) A instituigao nao tem bibfoteca. (Neste caso, passe
para a questao 38).

38 - Q u e c o n d ig o e s a s i n s ta ia g o e s d a b ib lio te c a
oferecem para leiiura e e s tu d o ?
(A) Plenamente adequadas.
(B) Parti aimente adequadas.
(C) Pouco adequadas.
(D) Inadequadas.
(E) Nao set responder.
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COMO VOCE AVALIA O TRABALHO
DOS DOCENTES E O CURRICULO DO SEU CURSO DE
GRADUAGAO?
39 - D urante o s e u c u rso , q u a n ta s h o ra s p o r se m an a
v o c e te m d e d ic a d o , em m ed ia , a o s e s tu d o s ,
e x c e tu a n d o -se a s h o ra s d e au la?
(A) Mais d e oito,
(B) S ets a oito.
(C)Tnes a clnco.
(D) Uma a duas.
(E) Nenhuma. ap en as assists a s aulas.
40-

41 -

42 -

43-

46 - E s s e s p ian o s d e e n sin o a p re se n ta m com clareza
o s objetivos, a m etodologia, o s p ro c ed im e n to s d e
a v a lia g a o , o e ro n o g ra m a e a b ib lio g ra fia d a
disciplina?
(A) Todos apresentam.
(B) A maior parte apresenta.
(C) Metade apresenta.
(D) Poucos apresentam .
(E) Nenhum apresenta.

4 ? - Em q u e m edida a s orientagoes contidas n o s pianos
d e e n s in o s a o im p o rta n te s p a ra o s a lu n o s no
desenvolvim ento d o c u rs o ?
(A) S ao muito importantes.
Q ue tip o d e atividade academ ica voce desenvolveu
(B) S ao importantes.
p o r m ais tem po durante o se u curso, alem daquelas
(C) Sao m edianam ente importantes.
obrigatorias?
(D) Tem pouca importancia.
(A) Atividades de inicja$aa cieritifica ou tecrtologica.
(E) Nao sao importantes .
(B ) Atividades de monitoria.
(C) Afividades em prcjetos de pesquisa conduzktos por
professores d a minha instituigao.
48 — D urante o se u c u rs o , q u e te c n ic a d e e n s in o a
(D) Atividades de extensao promovidas peia instituigao.
m a io ria d o s p r o f e s s o r e s te m u tiliz a d o ,
(£) Nenhuma atividade.
ored o m in an te m en te?
(A) Aulas expositivas (prelegao).
Por qua! entidade foi prom ovida a m aior parte d o s
(B) Aulas expositivas. com participagao dos alunos.
eventos (congresses, jom adas, se m in a ries, etc.) de
(C) Aulas praticas.
que voce participou no d ecorrer do se u c u rso ?
(D) Trabalhos de grupo. desenvoividos em sala de aula.
(A) Peia minha instituigao de ensino.
(E) Outra.
(8) Por outras inststuigoes d e ensino.
(C) PordiretoriosestudanB s ou centres academ icos.
4 9 — Ao lo n g o d o s e u c u r s o , v o c e foi s o lic ita d o a
(D) Por assodagoes cierrtrficas ou profissionais da area.
realizar atividades d e p e s q u is a co m o e stra te g ia
(E) Nao participei de eventos.
d e a p ren d iza g e m ?
(A) Sim. em todas a s disciplinas.
Q ue atividade(s) e idracurricular(es) oferecida(s)
(B) Sim, na maior parte d a s disciplinas.
p e ia s u a in s titu ig a o v o c e m a is d e s e n v o tv e u
(C) Sim. em m etade d a s discipftnas.
d u ran te o periodo d e realizagao d o s e u c u rs o ?
(A) Atividades cuBurais {palestras, conferencias. etc.).
(D) Sim, em poucas disciplinas.
(B) Atividades artisBcas {teatro. musica. etc.).
(E) Nao. em nenhuma disciplina.
(C) Atividades desportvas.
(Di Estudo de lioguas estrangeiras
5 0 - Ao r e a liz a r a tiv id a d e s d e p e s q u i s a p a r a a s
(E) Menhuma.
disciplinas de se u curso, q u e fonte(s) voce utilizou
m ats freqfientem ente?
Q ual a s u a o p in ia o s o b r e a c o m p o s ig a o d a s
(A) O acervo da biblioteca d a minha instituigao.
disciplinas em relagao a o s objetivos do s e u c u rso ?
(B) O acervo da biblioteca de outra mstitihpao.
(A) A tende muito bem.
(C) Livros e/ou periotScos de minha propriedade.
(B) Atende bem.
(D)Alntemet.
(C) Atende parcialmente .
(E) Nao reatizei pesquisas no m eu curso.
(D) Atende precanamente.
(£} N ecessita de reformulagao gerai.

51 - C om o v o c e avalia o s p ro c ed im e n to s d e en sin o
a d o ta d o s oela m aioria d o s p ro fe s so re s te n d o em
vtsta o s objetivos d o c u rs o ?
(A) B astante adequados.
(B) Adequadcs.
(C) Parciatmente adequados.
(D) Pouco adequados.
(E) Inadequados.

4 4 - C om o v o c e avalia o equilibrio e n tre a q u a n tid a d e
d e c o n te u d o e a c a rg a h oraria d a m aio r p arte d a s
disciplinas d o se u c u rso ?
(A)Qtiroo.
(B) Bom.
(C) Regular.
(D) Fraco.
(E) Inexistente.

5 2 - Q u a l t ip o d e m a te ria l, d e n t r e o s a b a ix o
r e la c i o n a d o s , te m s i d o m a is u tiliz a d o p o r
indicagao de s e u s p ro fe s so re s d u ra n te o c u rs o ?
(A) Livros-texto e/ou manuals.
(Bj Apostilas e resum es.
(C) Cdpias de trechos ou capitutos d e livros.
(D) Arligos de periodicos especializados.
(E) Anotagoes m anuais e cadem os de notas.

4 5 - A o iniciarem o s tra b a lh o s em c a d a d isciplina, o s
d o c en tes ap resentam e discutem o piano d e ensino
com o s a lu n o s?
(A)Todos.
(B) A maior parte.
(C) Metade.
(D) Poucos.
(E) Nenhum. (Neste c a s e , p a sse para a questao 48).

4
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53 - Q ue instru m en to s d e avaliagao a m aioria d o s s e u s
p ro fe s so re s arinta n red n m in an te m e n te?
(A) Provas escritas discursivas.
P ) Testes objetivos-

(C)Trabalhosdegrgpo.

(D) Trabalhos rtdhnduais.
(E) Provas praticas.
54 — C om o e a disponibilidade d o s p ro fe s s o re s d o s e u
c u rso , n a instituigao, p a ra orientagao e x tra d a s s e ?
(A) Todos tern disporubiiidade.
(3) A maioria tem disponibilidade,
(C) Cerca da m etade tem disponibilidade.
(D) Poucos tem disponiMidade.
(E) Nenhum tem disponibilidade .
55 — S e u s p r o f e s s o r e s te m d e m o n s tr a d o d o m in io
atualizado d a s d isc ip lin as m in istra d as?
(A) Sim, todos.
(B) Sim, a maior parte deles.
(C) Sim, m as ap en a s m etade deles.
(D) Sim, m as poucos.
(E) Nao, nenhum deles.

QUAIS AS MAIORES CONTR1BUICOES DO SEU CURSO?
5 6 - C om o v o c e avalia o nrvel d e e x ig e n cia d o s e u
curso?
(A) Deveria ter exigido muito m ais d e mim.
(B) Deveria ter exigido um pouco m ais d e mim.
(C) Exigiu de mim n a medida certa.
(0) Deveria ter exigtdo um pouco m enos de man.
(E) Deveria ter exigido muito m enos d e mim.
5 7 - Qual v o c e c o n sid era a principal c ontribuigao d o
c u rs o q u e e s ta c o n clu in d o ?
(A) A obtengao de diploma d e nivei superior.
P ) A aqutsicao de cultura gerai.
<C> A aquisigao d e forma gao proflssional,
<P) A aquisigao d e forma f i b teorica.
(E) M ^horesperspecfivasdeganhos materials,
5 8 - Q u al d a s h a b ilid a d e s a b a ix o o s e u c u rso
p ossibilitou q u e v o c e d e se n v o tv e ss e d e m elhor
form a?
(A) Trabalbar em equipe.
P ) Racjacinar logicamente I anafisar criticamente.
(C) Comunicar-se.
(0) Resolver problemas iftomar decisoes.
(E) Aplicar irsovagoes tecnologicas.

RESPONDA AGORA AS QUESTOES ESPECIFICAS
PARA OS GRADUANDOS DE MEDICINA
59 - A proxim adam ente q u e p erce n tu a l d o ciclo b a sic o
d o s e u c u rs o foi d e stin a d o a a tiv id ad e s p ra tic a s?
(A) Menos d e 10%.
P ) D e1Q a29% .
(C) De 30 a 46%.
(D) De 50% a 70%.
(E) Mais de 70%.

6 0 - A p r o x im a d a m e n te q u e p e r c e n tu a l d o c ic lo
professional (clinico-cirurgico) d o s e u c u rs o foi
d e stin a d o a a tiv id ad es p ra tic a s?
(A) Menos de 10%.
P ) D e1Q a2B % .
(C) D e 3 0 a 4 8 % .
(D) De 50% a 70%.
(E) Mais d e 70%.
61 - A p r o x im a d a m e n te q u e p e r c e n tu a l d o c ic lo
pro ftssio n al (clinico-cirurgico) d o s e u c u rs o foi
desenvohrido d e n tro d o am biente h ospitalar, com
p a cien te s intern a d o s ?
{A} Menos d e 10%.
P ) D e1Q a29% .
{C> De 30 a 49%.
(D) De 50% a 70%.
(E) Mais d e 70%.
6 2 - A p r o x im a d a m e n te q u e p e r c e n tu a l d o c ic lo
p ro ftssio n a l (clinico-cirurgico) d o s e u c u rs o foi
d esen v o iv id o fo ra d o am b ie n te hospitalar, com
p a c ie n te s d e am b u latd rio ?
(A) Menos de 10%.
P ) D e10a28% .
(C) De 30 a 40%.
(D) D e 5 0 % a7 0 % .
(E) Mais de 70%.
6 3 - Q u e n u rn e ro d e a lu n o s p o r tu rm a , c o m um
p r o f e s s o r , e r a m a is c o m u m e m s itu a g a o d e
a tendim ento a o p a cien te n a s ativ id ad es p ra tic a s?
(A) Menos de quatro.
P ) De qualm a sete.
(C) De oito a onze.
P ) De doze a quinze.
(E) M a s de qutrtze.
6 4 - Com o foi desenvohrido o p ro c esso d ea p re n d tz ag e m
d o c o nteudo pratico n o ciclo b a sico ?
(A) Direto e em grupos, com supervtsao docerrte. no
iaboratorto.
P ) Direto e pessoal. com supervisao docente. no
laboratorio.
P ) Demonstrative, em laboratorio.
P ) Som ente teorico. em sala d e aula.
(E) Nao hoove.
65 - C om o o correu s u a a p ren d izag em s o b re a relagao
m edico-paeiente, a o longo d o c u rs o ?
(A) Na maioria d a s disciplinas: por meio da minha
interagao efetiva com o paciente.
P ) Na maioria d a s disciplinas: embora na presenca
do paciente, a inferagao com o paciente e ra,
exclushramente, do professor.
(C) Em algum as disciplinas: em bora na presenga do
p a c ie n te , a in te ra g a o com o p a c ie n te e ra ,
exdusivam ente. do professor.
P > Em varias disciplinas: em geral na ausencia do
paciente.
p ) Nao houve um a preocupagao especifica da minha
escola a e s s e respeito.
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C om o fo i d e se n v o lv id o , em geral, o e n sin o d e
cirurgias d e m en o r p o rte (cirurgia am b u la to n al)?
(A) Pratica. com supervisao docente, r»o ambito da
escola.
(B) Pratico. com supervisao docente, fora do ambito
da escola.
(C) Pratico, sem supervisao docente, no ambito da
escola.
(D) Pratico, se m supervisao docente, fora do ambito
da escola.
(E) No meu curso nao houve disciplina que tratasse
de cirurgia ambulatorial.

67 - C om o foi d e se n v o lv id o o e n sin o d e o b ste tric ia ?
(A) Pratico. com supervisao docente, no ambito da
escola.
(B) Pratico, com supervisao docente, fora do ambito
da escola.
(C) Pratico, sem supervisao docente, no ambito da
escola.
(D) Pratico, sem supervislo docente, fora do ambrto
da escola.
(E) Som ente teorico, em sala de aula.
6 8 - Em re la g a o a o p r o c e s s o d e a p re n d iz a g e m d e
o b s te tr ic ia , q u a n to s p a r to s v o c e fe z c o m a
p resen g a d o p ro fe sso r?
(A) Mais de onze.
(B) De oito a onze.
(C) De quatro a sete.
<D) D e u m a tn e s.
(E) Nenhum.
6 9 - P m que situagao, princioalm ente, v o ce p o d e dizer
q u e viven cio u no s e u c u rs o o c o m p o rtam e n to
etico?
(A) N as relagoes com pacientes em ambulatorio,
enfermaria. etc.
<B) Nas relagoes com familiares dos pacientes.
(C) Nas relagoes com a comunidade e o pubMoo em
9«ra*(D) N a s re la g o e s com c o le g a s , e q u ip e , co rp o
admirastrativo.
(E) Em decisoes em saia d e aula.
70 - O s c u sto s d a a ssiste n cia m edica a ssu m e m valores
c a d a vez m aiores, em fungao, principalm ente, d o s
e x a m e s s o l i c i t a d o s p a r a o d i a g n o s ti c o e o
tratam e n to , atingindo o individuo e a so c ie d a d e .
Com o a s inform agoes so b re e s s e s c u sto s, d o ponto
d e v is ta s o c ia l, fo ram tra ta d a s d u ra n te o s e u
curso?
(A) Sem pre q u e oportuno o tem a foi tratado, com
anaiise cridea quanto a o custo-beneficio medico e
social.
P ) A lg u m as v e z e s o te m a foi tr a ta d o . com
recom endacces quanto ao custo-beneficio medico
e social.
(C) Varias v ezes o tem a foi abordado, se m m aiores
comentarios.
(D) Algumas v ezes o tem a for abordado. sem maiores
comentarios.
(E) Em nenhum momento s e fez referenda a isso.

71 - C o m o v o c e c a r a c te r iz a o u s o d e m e io s d e
tecnologia educacional com b a s e n a inform atica
n a s atividades de e n sin o -ap ren d izag em d o se u
curso?
(A) Amplo e adequado.
P ) Amplo, m as inadequado.
(C) Restrito, m as adequado.
(D) Restrito e inadequado.
(E) A minha escola nao dispoe d e s s e s meios.
72—C o m o v o c e c a r a c te r iz a o u s o d e r e c u r s o s
a u d io v i s u a l s n a s a ti v i d a d e s d e e n s i n o aprendizagem do se u c u rso ?
(A) Amplo e adequado.
P ) Amplo, m as inadequado.
(C) Restrito, m as adequado.
P ) Resbito e inadequado.
(E) A minha escola nao dispoe d e s s e s recursos.
73 - Qual foi a contribuigao d e p ro g ram a s d e m onrtoria
n a s u a form agao (co n h ecim en to s, hab ilid ad es e
atitudes)?
(A) Ampta.
P )
ParciaL
(C) Restrita.
P ) Nenhuma.
(E) Nao participei d e program as d e monitoria. (Neste
oaso, p a sse para a questao 75).
74 - Q uanto a o s pro ced im en to s e c riterio s a d o ta d o s,
c o m o era, em geral, a avaliagao d a m onitoria d e
q u e v o c e participou?
(A) Era sistematica e plenam ente adequada em se u s
criterios.
(B) Nao era sistematica, porem era adequada em seus
criterios.
(C) Era sistematica, m as nao e ra adequada em s e u s
criterios.
P ) Nao era sistem atica, nem ad eq u ad a em se u s
criterios.
(E) Mao havia avafacao.
7 5 - C om o voce avalia o s p ro g ram a s d e e sta g io em
a re a s c lin ica s?
(A) Instalajoes fisicas adequadas; supervisao docente
adequada e suficiente.
(B) Instatacoes fisicas adequadas; supervisao docente
adequada. m as insuficiente.
(C) Instalajoes fisicas adequadas; supervisao docente
madequada e insuficiente.
P ) Instalagoes fisicas in a d e q u a d a s; su p erv isao
docente adequada, m as insuficiente.
(E) Instalagoes fisicas in a d e q u a d a s; su p e rv isa o
docente inadequada e insuficiente.
76— C o m o v o c e a v aiia a s u p e r v is a o d o c e n te d o s
p ro g ra m a s d e e n s in o d a s a tiv id a d e s d e
laboratorio, no ciclo b a sic o ?
(A) Plenamente adequada e suficiente..
(B) Adequada e suficiente.
(C) Adequada, m as insuficiente.
P ) Inadequada, m as suficiente.
{E) Inadequada e insuficiente.
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O n d e v o c e realizo u o u e s ta re a liz a n d o o s e u
intern a to ?
(A) integralmente na minha escola.
(B) Parcialm ente n a minha escola.
(C) Integralmente em outra escota.
(D) Integralmente em hospital credenciado. nao Sgado
a rrvinha escola.
(E) Em hospital nao ligado a minha escola e nao
credenciado.

8 3 — Em q u e lu gar te n c io n a in icia r o e x e r c ic io
profissional?
(A) Na capital do estado onde concki! meu curso d e
graduagao.
P ) Em aiguma cidade do interior do m esm o e stad o
onde conclui m eu curso d e graduagao.
(C) Em algum grande centro d e e sta d o diferente
daquele onde conclui m eu curso d e graduagao.
(D) Em aiguma cidade do interior d e estado diferente
daquele onde conclui m eu curso de graduagao.
(E) No exterior.

78 — Qual a carg a horaria efetiva de pratica n o interna to?
(A) Menos d e 1.500 horas.
(B) De 1.500 a 2.000 horas.
(C) Mais d e 2000 a m e nos de 3.500 horas.
(D) De 3.000 a 3.500 horas.
(E) Mats de 3.500 horas.

8 4 - Qual e su a perspectiva principal de atuagao, na
Medicina, im ediatam ente a p o s a c o n c lu sa o do
curso?
{A) Realizagao d e program s d e residencia mecfica n a
m esm a cidade onde conclui o curso.
P ) Realizagao d e programs d e residence m edics em
cidade diferente daquela onde conclui o curso.
(C) Aperfetgoamento em outro tipo d e programs. (Neste
caso, passe para a questao 88).
(D) Inicio imediato d e prabca metfiea em consultorio
(Neste caso. p a sse para a questao 88).
(E) Inicio imediato d e pratica medica em instituigao
hospitalar (Neste c aso p a sse para a questao 88).

79 - Qua! foi, n o se u en te n d er, a m aior contribuigao
d o interna to ?
(A) O apecfeicoamento tecmoo-profissiona!.
(B) O conhecimento do m ercadode trabalho.
(C) O conhecim ento d e novas a reas d e atuacao para
o s graduados do curso.
(P )A reafirmagao d a e sc o tta profissional feita.
d e m o n stra g ao d a n ecessid a d e d e e stu d o
continuo para eficiente exercicio profissional.

80 - Com o v o c e c o n sid e rs o se u nivel d e p re p a re atual
para o exercicio p ro fissio n al?
(A) Maximo. Tenho plena capacidade para exercicio
autonom o e im ediato, m esm o em c o n d ijo e s
8 5 — Dentre a s areas abaixo, qual e a de su a maior
adversas de atuacao {demands etevada. defioencia
preferencia, no c a s o d e opgao peta realizagao d e
de recursos, etc.).
residencia m edica?
P ) Ample. Tenho capacidade para exercicio profissional
(A) Anatomia patoicgica.
sem supervisee, em condigoes espectficas de
P ) Anestestolcgia.
atuagao.
(C) Cirurgia geral.
(C) P a rc ia l. T enho c a p a c id a d e p a ra e x e rc ic io
profissional n a m inha a re a d e e sc o lh a , so b
ID) Clinica medica.
supervisao eventual.
(E) Outra area.
(Dj Restrito. Tenho capacidade lismitada d e exercicio
profissional. precisando d e ap erfeigoam ento
8 6 - Dentre a s areas abaixo, qual e a de su a maior
acfeional sob supervisao direta.
preferencia, no c a s o d e opgao pela realizagao d e
£E> Minimo. Tenho insuRdendas serias no m eu prepare
residencia m edica?
e sin to -m e in c a p a c ita d o p a r a o e x e rc ic io
(A) Ginecotogra-obstetrida.
profissional. safvo profunda retxiperagao e extensa
preparagao acfictonal.
P ) Medicina geral e comunitaria.
(C) Neurotxrurpa.
(D) Qftalmoiogia.
QUAIS AS SUAS PERSPECTIVAS FUTURAS?
(E) Outra area.
81 - Q u a l d o s f a t o r e s a b a ix o te m in f lu e n c ia
p redom inant# n a s u a e s c o lh a d a c a rre ira fu tu ra?
(A) Conteudo e desafio inteleetual d a a rea de minha
escolha.
P ) Exercicio de responsabilidade social.
(C) Interesse em a ju d a ras pessoas.
(D) Ganho ecooonrico/vantagem material.
(E) P osse das caracteristicas e habilidades requeridas.

87 — Dentre a s areas abaixo, qual e a de su a maior
preferencia, no c a s o d e opgao peia realizagao d e
residencia medica?
(A) Ortopedia etraumatologia.
P ) Otarinofaringologia.
(C) Pediatria.
P ) Psiquiatria.
(E) Outra area.

82 - Q uanto a o exercicio profissional, a p o s a conclusao
d e ste c u rso , o q u e v o c e p re te n d e fa ze r?
88 (A) Pretendo procurar emprego na a rea d e Medicina.
(B) Ja estou empregado na area de Medicina e pretendo
continuar na mesma athndade.
(C) Pretendo trabalhar em consultorio ou clinica da
manha familia.
<P) Pretendo abrtrconsultofio proprio.
(E) P re te n d o c o m e g ar a tra b a lh a r ou co ntinuar
trabalhando em outra area. (Meste caso, passe para
a questao 88).

Q uanto aos e stu d o s no e n sin o regular, a p o s
concluida a graduagao em Medicina, que outro
curso v oce pretende fazer?
(A) Mestrado e/ou Doutorado na area.
P ) Mestrado e/ou Doutorado em outra area.
«C) Especiatizagao e/ou Aperfeigoamento.
P ) Outro curso d e graduagao.
(E) Nao pretendo fazer nenhum curso.

7

263
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Table 31
Distribution of Average Scores of Senior Students by Groups 1,2 and 3, Types of Exam
and Cursos
Objective Exam Score

Discipline

G3

Total

G1

G2

G3

Total

G1

G2

G3

Total

Average score 23.1 36.3 51.8

37.0

2.0

12.7 42.7

17.7

12.5

24.5

47.2

27.4

10.4

13.1

3.4

8.8

18.7

2.9

5.2

10.4

14.2

2,887

5,964

3,002

11,853

G1
History

Standard D.

6.2

G2

8.1

17.3

N
Modem
Letters

Average score 24.2 36.2 52.6

36.7

5.2

16.3 35.4

17.7

14.7

26.2

44.0

27.2

10.9

13.2

5.0

8.0

13.9

3.3

4.2

8.3

11.9

8,046

13,439

6,833

28,318

Standard D.

6.3

7.6

12.1

N
Law

Average score 31.4 45.4 60.5

45.5

18.1 37.9 60.6

38.5

24.7

41.7

60.6

42.0

10.4 11.3

14.6

10.0 11.8 12.5

18.8

5.6

5.6

7.0

13.9

Standard D.

9.9

14,294 29,731

N
Dentistry

13,897 57,922

Average score 47.1 57.2 65.6

56.5

34.0 49.2 64.5

48.9

40.5

53.2

65.0

52.7

7.4

10.5

9.3

14.3

5.3

3.5

4.5

10.0

2,581

4,202

2,395

9,178

Standard D.

8.9

7.6

8.5

9.0

N
Medicine

General Score

Discursive Exam Score

Average score 29.8 42.1 55.7
Standard D.
N

7.9

7.6

8.6

42.4

28.8 49.4 66.4

48.5

29.2

46.5

62.1

46.1

12.1

9.4

15.4

6.6

5.0

5.4

12.9

2,075

4,165

2,081

8,321

7.2

6.6
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In a given performance group, fM and fF are the frequencies for gender and, gM
and gF are the total frequencies of male and female in the three performance groups.
In a given performance group, fw, Ab, fMu, and fy are for race/color, and rw, rs, rMUj
and ry are the total frequencies of each race/color in the three performance groups.
In a given performance group, £j, fg, fMi, and fn are the student’s frequencies
according to their parents’ education and E 4 , Eg, Emi, and Eh are the corresponding totals
in the three performance groups (G l, G2 and G3).
In a given performance group, fo, f6, fzK, ftic, and fioK are the students’ frequencies
according to their family income range, and Io, E, Ek, Ek, and Eok are the corresponding
totals in the three performance groups (G l, G2 and G3).

Table 32
Group 1: Partial (f) and Total (g) Frequencies (%>)fo r Gender

p

fM

gM

Af

gF

1

20

34

80

66

2

11

13

89

87

4

46

49

54

51

6

41

37

59

63

7

57

55

43

45
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Table 33
Group 1: Partial (F) and Total(R) Frequencies fo r Race/Color

p

fw

rw

fb

rb

f*Mu

Tmu

fy

ry

1

58.9

61.2

7.0

7.1

32.5

30.0

1.2

0.9

2

67.5

69.8

4.6

4.4

25.9

24.0

1.3

1.1

4

83.6

83.5

2.5

2.0

11.7

12.0

1.7

2.0

6

85.3

85.3

0.8

0.6

8.5

9.2

5.0

4.6

7

77.7

81.2

1.2

0.9

17.5

13.4

3.2

4.3

Table 34
Group 1: Partial (F) and Total (E) Frequencies fo r Father’s Education

P

f4

E4

fg

Eg

fMI

E mi

fH

Eh

1

56.7

52.0

12.2

14.4

10.8

14.1

4.3

8.2

2

53.3

51.0

14.1

15.1

13.5

15.9

6.1

9.1

4

24.3

23.1

14.7

12.3

22.7

22.6

35.1

39.3

6

11.2

11.1

10.1

9.1

22.7

23.7

55.3

55.6

7

10.3

8.7

7.7

6.9

18.5

18.8

62.5

65.0
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Table 35
Group 1: Partial (f) and Total (I) Frequencies fo r Family Income

p

F0

Io

u

h

^2K

I2K

F4k

I4K

flOK

IlOK

1

44.5

32.7

44.4

50.7

8.9

13.1

2.0

3.2

0.2

0.4

2

31.6

24.8

53.8

55.1

11.4

15.5

2.8

4.1

0.5

0.5

4

6.3

4.8

37.0

33.1

30.3

31.9

20.3

23.8

6.1

6.4

6

2.3

2.2

20.7

21.9

36.3

36.8

30.8

31.2

9.8

7.9

7

4.6

3.7

22.6

21.0

26.7

28.3

32.6

34.0

13.5

13.1

Table 36
Group 3: Partial (f) and Total (g) Frequencies fo r Gender

P

fM

8m

fF

gF

1

53

34

47

66

2

17

13

83

87

4

52

49

48

51

6

34

37

66

63

7

56

55

44

45
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Table 37
Group 3: Partial (f) and Total (r) Frequencies fo r Race/Color

p

fw

rw

fB

rB

l*Mu

rMu

fv

rY

1

63.5

61.2

7.4

7.1

27.8

30.0

0.5

0.9

2

73.2

69.8

4.3

4.4

20.8

24.0

1.2

1.1

4

83.3

83.5

1.5

2.0

12.7

12.0

2.2

2.0

6

85.6

85.3

0.5

0.6

9.2

9.2

4.5

4.6

7

84.2

81.2

0.9

0.9

10.5

13.4

4.2

4.3

Table 38
Group 3: Partial (j) and Total Frequencies (E) fo r Father’s Education

P

U

e4

f*8

e8

fMI

E mi

fH

Eh

1

42.5

52.0

16.4

14.4

19.2

14.1

14.7

8.2

2

45.3

51.0

15.4

15.1

20.2

15.6

14.0

9.1

4

20.0

23.1

9.8

9.8

22.4

22.6

45.9

39.3

6

11.4

11.1

8.3

8.3

24.6

23.7

55.4

55.6

7

8.1

8.7

6.5

6.5

17.6

18.8

67.3

65.0
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Table 39
Group 3: Partial (f) and Total (I) Frequencies fo r Family Income

p

F0

Io

1

21.5

32.7

2

16.8

4

Is

f*2K

I2K

F4k

I4K

flOK

IlOK

53.1

50.7

19.5

13.1

5.2

3.2

0.7

0.4

24.8

55.9

55.1

20.4

15.5

6.0

4.1

0.9

0.5

3.8

4.8

27.9

33.1

32.4

31.9

28.6

23.8

7.5

6.4

6

2.3

2.2

23.7

21.9

37.2

36.8

30.2

31.2

6.7

7.9

7

3.5

3.7

20.4

21.0

29.1

28.3

34.3

34.0

12.6

13.1
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Table 40
Group 1: Percent Probabilities fo r Gender

PC

P m (%)

P f (%)

1

14.7

30.3

2

21.2

25.6

4

23.5

26.5

6

27.7

23.4

7

25.9

23.9

Table 41
Group 1: Percent Probabilities fo r Race/Color

PC

Pw

Pb

P mu

Py

1

24.1

24.6

27.1

33.3

2

24.2

26.1

27.0

29.6

4

25.0

31.3

24.4

21.3

6

25.0

33.3

23.1

27.2

7

23.9

33.3

32.6

18.6
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Table 42
Group 1: Percent Probabilities fo r Fathers ’ Education

PC

P4

Ps

P mi

Ph

1

27.3

21.2

19.1

13.1

2

26.0

23.3

21.2

16.8

4

26.3

29.9

25.1

22.3

6

25.2

27.7

23.9

24.9

7

29.6

27.9

24.6

24.0

Table 43
Group 1: Percent Probabilities fo r Family Income

PC

Po

P6

P2K

P4K

Pi 0K

1

34.0

21.9

17.0

15.6

12.5

2

31.9

24.4

18.4

17.1

25.0

4

32.8

27.9

23.7

21.3

23.8

6

26.1

23.6

2 4.7

2 4.7

31.0

7

31.1

26.9

23.6

24.0

25.8
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Table 44
Group 3: Percent Probabilities fo r Gender

PC

P m (%)

P f (%)

1

39.0

17.8

2

32.7

23.9

4

26.5

23.5

6

23.0

26.2

7

25.5

24.4

Table 45
Group 3: Percent Probabilities fo r Race/Color

PC

Pw

Pb

PMu

Py

1

25.9

26.1

23.2

13.9

2

26.2

24.4

21.7

27.3

4

24.9

18.8

26.5

27.5

6

25.1

20.8

25.0

24.5

7

25.9

25.0

19.6

24.4
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Table 46
Group 3: Percent Probabilities fo r Father’s Education

PC

P4

P8

P mi

Ph

1

20.4

28.5

34.0

44.8

2

2 2 .2

25.5

31.8

38.5

4

2 1 .6

19.9

24.8

29.2

6

25.7

2 2 .8

26.0

24.9

7

23.3

23.6

23.4

25.9

Table 47
Group 3: Percent Probabilities fo r Family Income

PC

Po

P6

P 2K

P 4K

PlOK

1

16.4

26.2

37.2

40.6

43.8

2

16.9

25.4

32.9

36.6

45.0

4

19.8

2 1 .1

25.4

30.0

29.3

6

26.1

27.1

25.3

24.2

2 1 .2

7

23.6

24.3

25.7

25.2

24.0
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Table 48
Abbreviations
A.

Dependent Variables = Average Grade
Gl = low score group

B.

G3 = high score group

Independent Variables
Gender

M = Male
F = Female

Race/Color

W = White
B = Black
MU = Mulatto / Brown
Y = Yellow (Asian)
I = Indio

Parents Education

pe ( 0 ) = non existent
pe ( 4 ) = up to 4 * grade
pe ( 8 ) = up to 8 * grade
pe ( M I) = completed Middle
Education
pe ( H ) = High Education

Family Income

fi
fi
fi
fi
fi

( 0 ) = from 0 to 600 re a is
( 6 ) = from 601 to 2,000 r e a is
( 2K ) = from 2,001 to 4,000 r e a is
( 4K ) = from 4,001 to 10,000 r e a is
(1 OK) = more than 10,000 r e a is

C. Curso Categorization
Low prestige
PC = 1 - History
PC = 2 - Modem Letters
Middle prestige
PC = 4 - Law
High prestige
PC = 6 - Dentistry
PC = 7 - Medicine
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M lN iS rfR fO DA £M ?CA<AO
IN S T m iT O N A C IO N M . DE ESTHDOS E PESQCISAS EDUCACIONAtS ANISIO m X E IR A - INEP

Of-iCIO INEP/DAES W
0

0

3

8

19

Brasilia, 17 dejunho de 2003.

Prczado S cnhor,

Em a te n d im e n to

a

sua salicita$8o e statn o s re p a ssa n d o os dados soiicitados os dados do

Exame National de Cursos 2002.
E spcrando ic r a tcn d id o a conlcm o a soMcita^So, cotocarao-rioe a o sen inlei ro d isp o r.

A teneiosaroente,

Sheyla Carvalho Lira
Coord cnadora Geral da DAES

Ae Senior
.lu sn iar S iunti A rra is de Matos
Diretcirii de Estatlsdcase Atalla<;5oda Eduea^io Superior- INEP
Esplanada dos Muaslerics Bl. "I." A'andar Anexi> li Sala 411 - Brasilia DP - CI;P: 7fjt)47-9(x>
T etF av (0611224-7294. 410-8308 f
u ;iiC5>.a.ijvbr >: < hltp w>'w
>
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